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I spent approximately one month researching the relation of Projecto Promotoras Legais Populares 
(PPLP) with its Subjects, Promotoras Legais Populares (PLP). It is a course aimed to foster 
political growth amongst marginalize groups in society through the exploration of their Rights. I 
explored the methodology used by PPLP in order to address the local needs of its Subjects --mainly 
black women with a poor/working-class background. How did this methodology facilitate the 
creation of a political space where they can voice these needs? I then looked at how this spread of 
legal knowledge has impacted Brazil’s most marginalized people in minimizing common 
exploitation?  
 
I participated in a part of the course and shared the day-to-day activities of the PLPs. Through my 
role as a participant and observer, I was able to obtain a holistic understanding in response to my 
questions going into the field. PPLP employs Paulo Freire’s teaching pedagogy throughout its 
methodology. For its Subjects, it is a way of life, not a legal course. Therefore the law is translated 
into a common language by placing the experiences of its Subjects into the context of human rights. 
They are then able to locate the direct violation of their Rights. However, they do interpret this 
oppressive history and reality as fatalistic. Rather, they employ civil society to say that enough is 
enough! They may have to overcome multi-layers of discrimination to access the justice system. 
Nonetheless, they are accessing it, and coming out on top, while bringing their friends, families, 
neighbors and the rest of societies base with them. In turn they are successfully redistributing the 






















This time of research has had a profound impact on my life, especially in this moment when I 
am desperate to explore the world of social justice, and find my own calling within it. When people 
ask me what ‘I want to be’ for a living, I have always responded that I want to be a human rights 
activist. But what does this title entail? Through my shared experiences with PLPs during this four-
week period, I have seen their compassion, dedication, humility, solidarity, intelligence and heart 
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come together to carry out a life dedicated to the fight for social justice. The women of PPLP have 
set the standard for me of what it genuinely means to be an activist. My time in the field has been a 
hallmark moment as I embark for many more fields.  
I must gives thanks and acknowledgments to all who have helped realize this opportunity for 
me. Of course, my parents are first. You have always raised me to believe that I can achieve any 
dreams I have, and for this, I am now living them. Mom, I thank you for your selfless and constant 
support, we both know that it was not easy getting here, but we made it! Dad, you have always been 
my source of inspiration and guidance in this fight for justice—thank you for opening my eyes. 
Marisa, Liz and Susan, the staff of Occidental College’s International Programs Office, thank you 
for helping me have this opportunity to ‘grow’ abroad. Thank you Silviana for opening my eyes to 
the existence of GMM, and for your support in maintaining initial contact with them. Bill, thank 
you for keeping me grounded this semester through your words of compassion and humanity—you 
have truly set the standard for Academic Directors of whatever form in ‘this world that we have 
built.’ Oelito, you revolve your life around the well being of us students. For this, I thank you for 
your patience and I thank your family for sharing you. Oliveira, obrigada para seu paciente e tempo 
também! To all of the GMM staff, thank you for letting me into your home. Lourdes, Naciso and 
Vandre, thank you for allowing me to stay with you, my doors are always opened as well. Lourdes, 
thank you for being my mentor—despite your over scheduled life, you still manage to do everything 
with love.  Socorro, Ronaldo and Risolene, your way of educating speaks to the human connection 
in all, thank you for speaking to me. Lucimary, Lucida and Lucio, you showed me through example 
that you are using your knowledge of the law to empower rather than oppress those that need it 
most—thank you. To my dear Promotoras Legais Populares -- Gilmara, Margarida, Sabastiana, 
Dona Luiza, Auricea, Lenira, Fatima, Edna, Severina, as well as the women of the sertão -- your 







3. Personal/Professional Motives for Choice of Research Topic/Importance of Research 
My personal motives for choosing this research topic overlap with my professional motives, 
which ultimately address the importance of research. Out of ethical and moral grounds, and as a 
researcher, I must ask myself  “now that I know this, what am I going to do about it?”  One of 
GMM’s fundamental tools is the spread knowledge in order to enable larger social understanding 
and thus a collective transformation of reality. Therefore, I can start contributing back to GMM by 
not only exploring how PPLP is useful to its community, or even limit its application to the 
Northeast region of Brazil.  I must report my results in ways that are useful in our global 
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community. In turn I am satisfying GMM’s mission of global social transformation, and I am giving 
my research application and thus meaning for all of my readers, since we are all implicated in this 
social struggle.  
However, my greatest personal/professional motive behind this research has been to develop 
an up-front, genuine and holistic understanding of how this course can be modeled specifically in 
the context of worker exploitation within the United States. I would like to, through my further 
development of this draft, publicize my findings. Due to time limits, I have not been able to 
articulate my results in a just manner. GMM needs to secure more funding for PPLP in order to 
continue offering it. Therefore, this is my top priority when I return to the United States, and my 
research is in reality just beginning now, within my own country. As PPLP teaches, knowledge is 
merely the first step in changing one’s reality. Now that I am able to see more clearly, my field of 
possibilities has grown, multiplied. This course moves beyond a set of methodologies and laws. It is 
a space for the mind, body and soul to work together in humanizing the meaning of political space. 
Now I must pass along this knowledge to a place where it can manifest freely—the way that all 

























          I have spent four unprecedented, inspirational weeks as an observer and participant around 
Projecto Promotoras Legais Populares (PPLP). Translated in literal terms, it is Project Popular 
Legal Prosecutors. But in reality it cannot be translated, because there are not words that do justice 
to the human collaboration and transformation that this course yields. In the context of social 
justice, it is a project that enables all oppressed peoples to access a form of knowledge that is their 
key to freedom. This course integrates the ideas of justice, democracy and dignity, in order to 
defend human rights and the construction of equal and fair relationships, through the passage of 
legal knowledge. It is a course that is realized in various countries around the world, and that I had 
the honor to see in action through Grupo Mulher Maravilha (GMM). GMM is a human rights non-
governmental organization (NGO), located in Brazil’s Northeastern state, Pernambuco. GMM 
caters specifically to groups most excluded in Brazilian society. Therefore, they are realizing PPLP 
in order to facilitate the formation of a political sphere for black women. Black women in Brazil 
experience what is known as a triple-burden, due to their identity as black, women, and in the 
majority of cases, poor. Through my research, I explore the methodology used by PPLP in order to 
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address the local needs of its Subjects and facilitate the creation of political space where they can 
voice these needs. I then look at how this spread of legal knowledge impacts Brazil’s most 





           My hypothesis held high expectations, due to my background knowledge of GMM and 
its commitment to achieve social justice through action. I expected my research findings to 
demonstrate a legal understanding of the subject’s human rights—Rights with in the Universal 
Declaration of Human Rights, as well as those guaranteed by the Brazilian Federal Constitution. I 
then expected to witness a sharing of this knowledge with in the community. In reality, the 
participants of PPLP are realizing all of this, and much more. 
 
6. Methodology of Research 
My research was conducted in an observant/participant form. I conducted 22 formal 
interviews, from an array of subjects. I interviewed PLPs, as well as educators and public servants, 
in order to have a voice from all sides, and to see how receptive they were to one another.  The 
exact interviewees are as follows; nine graduate PLPs, two joint interviews with 4 current PLPs 
from rural Quilombo communities, one current PLP from the interior, two educators, two project 
coordinators, two lawyers/educators and one prosecutor for the Ministério Publico (Public 
Ministry). I used tape-recorder, computer, notebook, and memory to conduct these interviews. I 
spent my first week in Recife, living at Lourdes’ house. During this time I became better acquainted 
with GMM’s location, and become acquainted with the graduate PLPs who are currently realizing 
the Oficina de Direitos (Workshop on Rights). Then I went into the sertão for one week. I satisfied 
the role of participant by also taking part in PPLP, in efforts to enhance my understanding of the 
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subjects’ experiences. I participated in the PPLP for three days, and lived with the PLPs in the 
GMM guest house. During this time I also participated in two public manifestations -- the Dia da 
Consciência Negra (Day of Black Consciousness), and a vigilia (vigil) on violence against women. 
I returned to Recife, and spent my remaining two weeks continuing to conduct interviews and 
partake in additional celebrated dates. These methods were decided through guidance from SIT 
staff, as well as collaboration with my advisor. I also was able to obtain a fair comparison of the 
reality of the sertão verse the capital. Due to the extent of events and key-informants that I had 
access to, I was continuing my fieldwork up to the morning that I left. Due to the constant dialogue 
and activity, I often formed some of my greatest understandings in the field. I would thus record my 
observations after they occurred, with the approval of all subjects involved.  
7. Location Description 
Pernambuco, located in the northeast region of Brazil, has endured a very oppressive and 
lingering history. This is a result of Portuguese colonization, and the implementation of slavery. 
Eduardo Galeano, in Open Veins of Latin America, depicts the inexorable effects of this history on 
the state 
Portugal’s Latin American colony was also the chief market for slaves…sugar needed 
thousands of hands to clear and prepare the ground, to plant, harvest, transport, grind, and 
refine the cane. Brazilian colonial society flourished in Bahia and Pernambuco as a sub-
product of sugar…[yet] the initial productive drive fades with the passing years into a 
culture of poverty, subsidence economy, and lethargy. The Northeast was Brazil’s richest 
area and is now its poorest. (60-61) 
Today, the residents of Pernambuco, majority black and poor/working class, must pay for these 
damages that were superimposed on them. While the region was developed off of the sweat and 
blood of their ancestor’s slave labor, these work conditions live on in their own realities, as they 
endure day-to-day struggles for survival. Eduardo gives an accurate description of today’s situation 
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Today less than a fifth of Perambuco’s humid zone is use for growing sugar. The rest is not 
used at all…The sertão, a desert of stones and sparse vegetation, has periods of hunger 
when the scorching sun produces drought and the semblance of a lunar landscape, forcing 
the people to flee and sowing crosses along the roadsides…The sugar latifundo, a structure 
built on waste, must still import food from other areas…at escalating prices. The cost of 
living in Recife is the highest in Brazil, well above Rio de Janeiro...the price of half a kilo of 
manioc starch equals the wage an adult sugar-plantation worker receives for working from 
sunrise to sunset. If he complains, the foreman summons the carpenter to measure the man 
for the length and width of the boards that will be needed…some plantations pay less for a 
day’s work than the lowest wage in India. (60-64) 
i. Afogados da Ingazeria, the sertão :  
I witnessed the harsh climatic reality of the sertão during my field research, and the 
additional daily struggles that it presents. GMM is currently realizing the second year of PPLP in 
the Afogados da Ingazeria, located in the sertão. I spent one week there, participating in the project, 
and conducting interviews. The heat was oppressive, and the access to water was often non-existent. 
The first discussion that the project staff had was around the shortage of water, and how to sustain it 
throughout the week. For many of the current PLPs, the three-day period of the course is their only 
access to sufficient water and meals. Due to the lack of work opportunities, several of my 
interviews consisted of the harsh realities that workers experiences. Current PLP MaClaudiana De 
Carvelho depicts this reality within her own rural Quilombo community, Agoinha: 
…the youth of our community don’t have money so they leave for the outside to make 
money, to work cutting down sugar cane…there they pass 6 to 8 months … so only women 
stay because the men and youth leave to work. So the women stay alone with the kids…but 
the women are working too… So we are now working to get a renda (income) for youth to 
work within the community, so that  they don’t have to go outside to find this. Because it’s 
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dangerous. Often times people die there. (Interview n_7) 
Current PLP Maria de Lourdes portrays this difficulty of work through personal experience; “we 
don’t have sufficient water where we live, only in the winter when it rains a lot. So we cant grow 
vegetables…so this is my work, but it helps our formulation with my work [with PPLP]” (Interview 
n_8). 
 
There is a clear demand for the course in this location. For the participants of PPLP, its 
format not only enables them to create a political space within the justice system, but it also assists 
them in addressing the daily battles of survival. In the words of Lourdes, GMM Founder and 
coordinator for PPLP, “There in the sertão they are making a revolution. But it’s a different kind of 
revolution—not an intellectual one, but a revolution for their own life”  
Nova Descoberta, Recife:  
PPLP was first carried out in GMM’s birthplace, Nova Descoberta (historically known as 
Casa Armela). It is a busy town, located in Pernambuco’s capital, Recife. During my three weeks 
conducting research in this location, I could smell and see the poverty that plagued the area. There 
are opened sewers along the sidewalks, and the houses are literally piled on top of one another, as 
favelas (shanty-towns) surround the GMM offices. Lenira Arouyo da Silva, a graduate PLP, 
founder of Oficina de Direitos and founding member of GMM, conveys the history of these 
conditions: 
1 was born in Rua Nova Descoberta. Now it’s a bairro (town) but when I was born it was 
part of Casa Armela. I have lived there for 35 years, it is right across the street from GMM. 
When GMM began there was almost no one here, it was more like a forest…thank god today 
we have water, but we don’t have basic sanitation. Because the Prefeitura (town hall) didn’t 
provide the necessary resources to construct what we needed. So people constructed it on 
their own. And the street doesn’t have the conditions or money to improve…(Interview 
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n_11) 
The increase in population is likely due to the lack of jobs in the interior, which force people to 
migrate to the city in search of work. However, urban poverty is often accompanied by an increase 
in violence and desperate measures to find income. Eduardo once again articulates this desperate 
situation of the PLP’s communities, “a third of Recife’s population lives in miserable hovels; in one 
district, Casa Amarela, more than half the babies die before they are a year old. Child-prostitution—
girls of ten or twelve sold by their parents—is common in Northeastern cities” (64). Due to Nova 
Descoberta’s location within the capital, sex tourism and trafficking of women and children is 
prevalent. In the state of Pernambuco, legislature was recently passed which made a decision not to 
publicize violent crimes that occur in tourist areas. This endangers sex workers who are thus more 
vulnerable to violence. The law has responded to this by making this violence invisible, in order not 
to hinder the tourist industry (Alves, Lecture).  
The course gave rise during a heightened time of violence against women in the State of 
Pernambuco, which is the second most violent state in Brazil. It is difficult to demonstrate the exact 
statistics of violence against women, since many acts go unknown or unreported, due to fear or 
silencing. In the Brazilian legal system, only the woman who is the victim of violence can make a 
complaint against her aggressor. In the first 6 month of 2003, the Delegacia da Mulher (Women’s 
Police Station) in Recife received 2,478 reported complaints of violence against women. 37% of the 
complaints were by women less than 20 years of age In Pernambuco this year, a woman is killed 
every 28 hours (Relatório, p.3). 
 Violence against women and worker exploitation are a visible crisis facing the communities 
that GMM is located in. Accompanied by poverty and a lack of education, GMM responded to this 
crisis by implementing a course (PPLP) that both educates and enriches the quality of life for its 
participants, and the community at large. This is accomplished by giving them the knowledge to 
develop their political consciousness. Through this development, they are reconstructing their 
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political space within society to be inclusive, rather than excusive, of societies most oppressed 
groups. So how is this done? 
 
8. Project Description 
Projeto Promotoras Legais Populares (Project Popular Legal Prosecutor) is a model project 
being realized in several countries. It was inspired by a small group of female lawyers in a town 
outside of Sao Paulo. Their community was often dependent on them for basic legal advice. The 
lawyers decided that the community should not have to pay every time to obtain such basic legal 
advising. Rather, it would be more symbolically beneficial to equip community members with this 
knowledge, so that they could share it amongst one another, and be self-sufficient with basic 
matters of the law. In effect, this knowledge was inclusive, since citizens would pass it on, and it 
was also free, allowing those who are most vulnerable to the law to form a defense mechanism, 
through knowledge of the system.   
 In each location that PPLP is being realized, there is a theme that adapts to the local reality 
of its participants. For the women of Pernambuco, that central theme was ‘violence against women.’ 
GMM staff that formatted the complete project layout and methodology composed the content of 
the following project description. However, the PPLP staff continues to attend regional/national 
conferences held specific for different bodies realizing the project. This enables like mind-
organizations to share different models and results, resulting in a national and global strengthening 
of the project. Due to the profound and extensive results that GMMs project has yielded, it has 
formed credibility amongst other participants within these meetings, and other institutions have 
adapted their organic methods as a result.  
 This project makes possible the process of political formation, creating an opportunity for 
women to know their Rights, Human Rights, while cultivating access to justice, the public power 
and the exercise of citizenship. Contributing, still, to the confrontation of violence, the questions of 
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gender, race/ethnicity, passing on a comprehension of violence, within the focus of domination, 
exploitation, and about the roles that men and women perform in society, and how they are imposed 
on women. In this sense, the project carries out ofinias (workshops), seminars, debates, public 
audiences, bodies of justice, security and health. They also participate in spaces of public control—
Conferência Municipal de Promoção e Igualdade Racial (Municipal Conference of Promotion e 
Racial Equality). At times participants serve as Delegados no Orçamento Participativo1 (Delegates 
in the Participative Budget) - Plenária da Mulher (Plenary Assembly of Women). And, 
participation in various political events, inclusive of public manifestations and radio interviews 
(Relatório, p.3-4).  
i. Course Execution 
               PPLP was first executed in Nova Descoberta in February 2005. It occurs throughout a 10-
month period. During its first year the project was realized three times weekly, for two three hour 
durations and one two hour duration. It is currently being executed in Afogados da Ingazeria. Here, 
the project meets monthly, for a three-day period, Thursday through Saturday. This difference in 
schedule is due to the increased difficulties that the project experiences through its location the 
sertão. Transportation is difficult to obtain and expensive, so the women stay at the GMM 
office/group home, where the project is then realized.  
 
ii. Project Objectives and Structure 
The objectives revolve around efforts to create access for women in Justice. They therefore look to: 
• Contribute to the combat and prevention of room for violence, abuse and sexual exploitation 
when witness it 
•  Promote the guarantee of Human Rights and the gender and ethnic equality 
• Educate to guarantee the Fundamental Human Rights 
                                                 
1Orçamento Participativo: This is a place in society to discuss, propose and present public managment, public policy 
that work to improve the qauality of life for people in the community. I this place the promotoras introduce proposals 
specific to the matter of women, health, rights, work, and salary.  
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• Educate for sexual and reproductive rights 
• To develop actions in the family and in the community that contribute to a comprehension 
of the phenomenon of violence and strategies to confront this 
• To contribute to the strengthen of a critical consciousness of women, stressing their 
participation in public and private life   
 
The structure of the course is divided into 5 models:  
a. Fundamental Rights (Human Rights: history and actuality; Federal Constitution; State 
and Justice Organization) 
 
b. Rights of Women in family relations.  
 
c. Guarantee the rights of women in the situation of violence. 
 
d. Protection to guarantee reproductive rights 
 
e. Guarantee the rights of women in work and ethnic discrimination (the Right to 
work/legislation: Assessed sexual/discrimination on women in work, racial 







iii. The Methodological Process   
            The principle methodology throughout the Project, as well as within GMM, is based on 
Freirean philosophy in the perspective of Pedagogy, Liberty and dialogue. This includes the 
elements of participation and intervention, the knowledge of the educated who were absorbed as 
fundamental elements in the process to teach as well as learn. Second is the philosophy of popular 
education, as actions formed in the project look to guarantee a collective construction and autonomy 
in the formation of multiplying agents.  The premise of this methodology is based on a collective 
construction on knowledge, horizontally in relations between educator and educated, favoring a 
consciousness about the social reality and dialogue as an instrument of communication (Relatório, 
p.3-4).   
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9. Course Dynamics  
 
GMM’s project staff look to create a dynamic group through the implementation of this 
paulofreirian philosophy. Therefore, they are consciously looking to include leaders within the 
community, who are most likely to multiply the knowledge attained through their participation. 
Risolene Lima, PPLP coordinator, recounts this process when selecting participants for the project 
in the sertão 
 
My role here was to articulate the women, find each one so that they could be part of 
this…we had a very big responsibility to find these people and guarantee that they would 
come, learn, understand and multiply. We already know and worked directly with leaders in 
eth community, who were already working with GMM. They are speakers of the community. 
So we looked in towns for all leaders and opened it to some institutions too, also the câmara 
municipal (town council). (Interview n_14) 
 
Educators are chosen who have prior experience with pedagogical education. In turn, they 
are conscious about how to effectively approach the subject of politics to women who lack basic 
education. Educator Ronaldo Loaurentino de Sales Junior shares what the role as ‘educator’ means 
to him, and how this facilitates the PLP’s transition into a political space: 
 
An educator for me is a facilitator of the process of pedagogy; to teach and to 
learn…historically GMM worked with the perspective of popular education and political 
education. At the base this is fundamentally Paulo Freire…so here we focus on what they 
[the PLPs] do have. Which is time, a heart, dedication. And from this we learn, grow and 
accomplish things by organizing…all of the dialogue is part of the experience of the 
individual. So I have to translate, introduce, and then by end dialogue with everyone 
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through examples with them. We are all opened to what emerges, whatever is necessary to 
make this dialogue a reality. I bring the information, but with bank information you just 
deposit information and then miss what they [the PLP’s] don’t know. I will start with what I 
know, but always be receptive to them too…always as they learn I learn…our knowledge 
collides so that this education is between us together…i'm learning here what I cant learn in 
the schools….I am a sociologist, so I don’t brings statistics. I write in ways that others can 
understand…and this makes me happy, because when I translate I start with an academic 
language. But when I take this and pass it on to the PL’s, I can help them comprehend how 
they approach with a political mentality what they experience day to day, and from this they 
form a political space…the PLPs are not lawyers—they are facilitating the access to justice 
as citizens. (Interview n_6) 
 
They also work to break the image of distance that accompanies legal professionals and the access 
to law. For instance, the two lawyers that PPLP employs are both black women, from neighboring 
communities. Lucida Nacimento, lawyer and PPLP educator, reveals this process 
 
They don’t believe that the political system will change…women are now very distant from 
this…the first thing I wanted to do was break this separation. For example, at first [the 
PLPs] didn’t believe I was a lawyer. They had an idea of what a lawyer was—white. But 
me, I would say, ‘I am black, relaxed, almost the same as you.’ I didn’t want them to think I 
was a person they couldn’t get close to, because this is what the power system does. 
(Interview n_17) 
 
PPLP employs a rich dynamic between subjects and educators, in turn facilitating the initial stages 
of course transition.  
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10. Teach: history and law  
“Those who, in learning to read and write [the law], come to a new awareness of selfhood and 
begin to look critically at the social situation in which they find themselves, often take the initiative 
in acting to transform the society that has denied them this opportunity of participation. Education 
is once again a subversive force” –Paulo Freire  
 
Today, black women in Brazilian society continue to face a form of triple discrimination, 
and for this reason they experience the greatest difficulties in the political and work-sphere. As 
capitalism further penetrates Brazil’s market, there are fewer stable job opportunities for the poor 
and working class. As the families’ economic situation worsens, desperate measures are taken to 
accommodate for this lack of salary. In turn, many black women enter the job markets as girls, 
working as domestic workers or rural workers before they have obtained a basic level of schooling. 
Black women comprise the majority of the informal sector, due to lack of alternative forms of 
survival. Benedita da Silva, former Congresswomen and renown militante 2 (militant), reflects this 
subordination of black women in the work-sphere 
 
This research on us is to show how dramatic the situation of the black woman worker is. 
Black women are rendered doubly disadvantaged in relation to their white bosses…a white 
woman is exploited by the white man, but a black woman is even more exploited because of 
racism and sexism…black women represent 48% of the population of women, but yet we 
are the most marginalized group. Just two out of every 100 black women have high-level 
positions and earn 48% of white women holding the same positions each. 69 of every 100 
black women work in the agricultural sector or render their services as domestic workers. 
The principle obstacle to the professional development of black women is racial. (Silva 
p.15) 
 
                                                 
2 Militante: A person who works adamently within the social movement 
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 Benedita addresses the social position of black women in the work field in relation to the white 
population. Through their automatic societal disadvantage, they are not given the conditions to 
advance economically in the capitalist climate. In result, they are forced into the informal sector. It 
is here that worker exploitation is most prevalent, due to the clandestine nature of the work, the lack 
of transparency, as well as the absence of Rights. When rights are available, there is usually a lack 
of knowledge about their existence, or how to access them (Silva p.15). 
 
The women of PPLP are majority black, and have a poor/working-class socio-economic 
status. Out of the 15 PLP that are currently taking the course, already completed the course, or 
partially completed it, the following data were given during interviews I conducted with them; 
100% identify as black. 100% are from poor or working class backgrounds. 47% have worked or 
are currently working in the informal sector. 47% have experienced exploitation in the workplace. 
40% have experienced verbal or physical domestic abuse. 13% have completed high school, 47% 
are currently attending school, 20% did not complete high school, and 20% did not complete 
elementary school. A low level of formal education, experience of domestic abuse, participation in 
the informal sector, and experiences of exploitation are a large part of the realities for the women I 
interviewed. However, most of them reported that at the time they experienced abuse or 
exploitation, they were unaware that their rights were being violated, or they could not leave due to 
the greater fear of unemployment. PPLP has catered to the social, economic and political reality of 
its participants, placing their experiences within the legal context. The PLPs are first forced to look 
at their own reality, as well as history of subordination. In turn they become conscious of the 
violation of their Rights. Consequently, they learn to read the law through the conscientização of 
the historical and present denial of their Rights. This initiates a collective desire between the PLPs 
to change their reality through the creation of a political space—where the foundation is their 
understanding of the law, and PPLP is their university.  
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i. Participants work history of exploitation  
 
For Edna dos Santos Lins, a graduate PLP and current participant in Oficina de Direitos, the 
reality of conditions for domestic workers can be seen through her work history:   
 
I started working at age 11 as a babysitter in the neighborhood, Casa Forte. This is where I 
first experienced violence in work…I was a kid taking care of another kid, a little 5-year-old 
girl. One morning I woke up and my head hurt, then I saw that the back of my head was 
bleeding and my pillow was soaked in blood…what happened was I had fallen asleep with 
the little girl when I was putting her to bed, and when mom came home she saw this and got 
angry and pushed me off of the bed with force. So I hit my head… this was my first 
experience with violence in work. My mom was a domestic worker too… Then I left and 
started working with two kids as a babysitter, informal work, in Campo Grande. I had a 
problem with psychological violence there. The boss was black too, but called me bad 
names, brought down my self-esteem, confidence…it was exploitation because I did 
everything, washed clothes, cleaned the house, cooked, took care of the kids… and got only 
a third of minimum wage...when I left there I started working in the house of a professor. 
Her husband was sick and I stayed helping him for one year. But the only bad thing was that 
the son would touch me… One day I had to sleep there because the professor was late…the 
son arrived drunk, came into the room I was sleeping in…he grabbed my breasts and told 
him to stop. Then he pushed me and I fell off the bed and my head bled again...everyone in 
my house was unemployed except my brother, who didn’t help with anything. So I used all of 
my money to help in the house. I studied in the night, was paid less than minimum wage but 
I didn’t say anything because it was something, it was helped…What I learned here in the 
course is that bosses must have respect for the laws, but in this house the son didn’t respect 
the law, he continued violating me… (Interview n_15) 
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 Edna was forced to enter the workforce young, while experiencing a cycle of physical and 
psychological abuse.  
 
Helena, a graduate PLP and current President of Associação Municipal das Profissionais do 
Sexo do Cabo, also entered into the work-sphere at a young age due to uncontrollable factors. “My 
life of work is as a sex professional. I started at age 8. My brother sexually abused me, so I stayed 
in the street. I was a kid of the street…” (Interview n_18). She first experienced sexual exploitation 
within the house. Yet, in efforts to escape it she entered another form of sexual exploitation—child 
prostitution.   
 
Maria de Lourdes, a current PLP who is 56 and illiterate, reflects a different reality—work 
options in the interior. “I suffered an abusive childhood, my father was very brutal. He would hit me 
and my siblings, and my mom…I couldn’t go to school. No, because I started working at 7 years 
old…but no one could have information to this abuse, because there were no laws. So I had to 
plant, cultivate and clean the sugar cane” (Interview n_8). 
 
Maria was forced into the labor-intensive world of sugar cane before her body had even developed 
fully. She has not been able to obtain a basic level of education either, as she remains illiterate and 
was unable to write her name during the interview I conducted with her.  
 
Edna, Helena and Maria’s entrances into the informal sector of work, at exceedingly young 
ages are indicative of a growing number of work experiences for poor, black women. More so, their 
initial encounter with violence took place in the home. PPLP forces them to not accept this as a 
norm, but rather look at the roots of this domination in order to understand its tolerance in today’s 
society. Why were they treated as sexual objects, and why were they forced into the informal sector 
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of work? By deconstructing this history, it works to reconstruct a new reality of options for those 
who face the triple burden.  
 
ii. History of local/national/international dates  
 
One way this history is presented to the PLPs is through the recognition of dates that are 
pertinent to their own realities. On August 12 they celebrate the local manifestation, Dia das 
Margaridas, in recognition of the daily struggle faced by rural workers. The PLPs are given 
handouts with the historical significance of this date, that asks “Who was Margarida Maria Alves? 
 
She was presidente of Sindicato (dos)(as) Trabalhadores(as) Rurais (Union for Rural 
Workers)…when she was assassinated by a pistol sent by the landowners, on the day of 
August 12, 1983. Her death initiated numerous manifestations by rural workers and women 
groups of Brazil, in protest against the immunity of land owners in actions of crime that 
were committed in defense of an unjust agrarian structure and of capitalist exploitation in 
the field. Margarida fought for the registration of workers and a work card, for a 8 hour 
work day, a minimum wage, and paid holidays. (Grupo) 
 
They then follow the knowledge of this history by placing it in the context of human rights. 
They look at whose rights were violated, and what rights were violated. In the case of Margarida 
Maria Alves, a black women and rural worker, she was not only denied her basic human rights, but 
she was denied the very right to life. This brings up the question of human value, and how some 
lives are valued more than others, making violence against black women normalized in Brazilian 
society. This often results in an inferiority complex, as Maria de Lourdes explains, “We need to 
know that we are valued too. This must come within as well, because often we are racist against 
ourselves...” Maria expressed this realization during a small group activity within the course.    
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 Lourdes, founder of GMM and my advisor in the field, further explains the importance of 
contextualizing these manifestations  
 
During the year we prepare with [the PLPs] an agenda of the movimento popular (popular 
movement) with all of the dates, important celebrations, most interesting in the lives of the 
women, as workers and as oppressed. Each month, during the course, we always we have 
one thing to celebrate. So you study the laws, but you also look at the situation… on March 
8th is the International Day on Women. So it’s necessary that they know why, what is the 
history of March 8th? So it’s important to study the domination of the women. May 1st, this 
day was a matter of the worker… [workers] were living in the worst work conditions, 
working more than 16 hours, with no carteira [union card], no time to see their kids or 
husband…So they revolted and it was the first strike in women’s history. So the bosses 
ordered the police to put the factory on fire…so we write this and pass it for them so that the 
women that do the course know this date. So they know that 129 women that were burned to 
death, all, were burned when fighting for their rights. You can’t separate the laws with the 
fight, the knowledge—life of the history…this is a matter of sensibilização (sensitization) to 
the 1st of May, International day of the Worker…So a PLP, she knows not just laws, laws, 
laws, but the history, why they are needed… (Interview n_3) 
 
In order for the PLPs to deconstruct this place of inferiority that society superimposes on 
them, they must look at the roots of this devaluation, as well as domination. Because behind this 
history of oppression, there is an equally important history of resistance. One way that the project 
raises consciousness about the historical black struggle is through the Dia de Consienca Negra. I 
had the privilege of taking part in the manifestation of this day, as well as learning the history 
behind it. It is realized on November 20th, the same day that Zumbi de Palamares, a historical black 
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leader for Quilombo communities, was killed in the fight for racial equality and essentially the right 
to live in peace. Therefore, this date is dedicated to commemorating these historical black 
movements. In effect, they counter the negative image that society places upon the black 
population, and redefine it in the form of empowerment. Helena, despite being a ‘kid of the street,’ 
now takes the self-initiative to obtain education, “I also talk about being black. I say, you are black, 
not morena. We have a library and I looked at how today Negra is a historical word…from Africa. 
So I take notes and I explain…” (Interview n_18). Ana Lucia Mariadas, current PLP from a rural 
Quilombo community, voices this self-empowerment, “Sometimes people think we can’t do 
anything because were black and women…but we can do everything, and we do…I cant because 
I’m black, Black? NO! I CAN because I’m black!” Ana does not allow external forces to inhibit her 
from redefining her reality. Through this pride of her black identity and her black consciousness, 
she is able to create a political consciousness that addresses the question of racism in the law.   
 
iii. Daily forms of exclusion  
 
During my participation in the project, I was able to observe some of the smaller, but 
equally important, activities that forced the PLP to look critically at her political space. The 
educators meticulously included activities that were indicative of the oppression of black women in 
all societal spheres. For instance, Lucimary Elizabete dos Pasos, human rights lawyer and educator 
within the course, created a collage of different news and magazine articles that reflected 
institutionalized forms of racism is Brazil today. The PLPs were given 20 minutes to look at it. 
Sections that reflected the exclusions of blacks in the justice system were read out loud. Following 
their observations, Lucimary posed the question, “what we saw in news is the reality of your lives 
too. You can change people, and their reality, but still, this is our history. How are we changing it? 
Such activities were often followed by individual encounters of discrimination, and how they 
respond to this reality.   
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iv. Contextualizing and transforming realities within the law 
 
After the PLP’s look critically at their exclusion in society, they are challenged to look at 
how this exclusion is a violation of their rights within the legal context. During my last day of 
participation in the course, Lucimary gave out a list of laws pertaining directly to race and gender 
issues. She proceeded to go through each one, explaining their history and how effective, or 
ineffective, they have been. She was direct with the PLPs about the difficulties in realizing these 
laws in court. However, she also walked them through the process of direct participation—which 
gives them the power to create their own political space: 
 
I keep observing the laws, but how is it that we can obtain the power they offer…the life of 
the parliamentary… it is a large reality of who holds the power within society…and we 
don’t have numbers to judge how effective a law really is…when you go to get help through 
the legal system, you pay through connections, money—a different world…look at the judge 
in the article who has the power to decide what is legal or not [legal]…our interests are not 
their priority…we can influence this through public policy. As a part of civil society we can 
propose how to improve something, go to the conferences and speak to our 
congressmen/women here, then support them when they run for a position at the state level, 
and they will have the knowledge to improve a matter that the previous senator neglected… 
when fighting to get a law passed, be prepared of the following steps, “1. The first tool is 
your voice! 2. You will be called to confirm you want to go through with the process. Let 
them know you want, want, want to proceed! 3. There will be a political judge or 
prosecutor. Never give up!”’ Then they created an example situation and emulated the 
process. Lourdes presented a documented they created in the campaign on violence against 
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women, and the class had to vote on it. Lourdes guided them in order to emulate the 
process; “Situate yourself. Put the document in this moment and date. First observe it, than 
test it. Because this is a legal instrument—approval of a law. Do you approve or will you 
challenge it?”  
 
By emulating processes employed by civil society, the responsibility and capability is put in the 
hands of the PLPs to make these laws more effective. 
 
11. Entering the Justice System 
“Radicalization involves increased commitment to the position one has chosen, and thus even 
greater engagement in the effort to transom concrete, objective reality…engaged on the process of 
liberation, he or she cannot remain passive in the face of the oppressors violence…The radical, 
committed to human liberation, does no become the prisoner of a ‘circle of  certainty’ within which 
reality is also imprisoned. On the contrary, the more radical the person is, the more fully he or she 
enters into reality so that, knowing it better, he or she can better transform it. This individual is not 
afraid to confront, to listen, and to see the world unveiled. This person is not afraid to meet the 
people or enter into dialogue with them”  –Paulo Freire  
  
  The Federal Constitution of 1988, a new constitution created after the end of Military 
dictatorship, facilitated Brazil’s democratic transition. While the Federal Constitution is the 
supreme rule, it allows the states powers to organize themselves and to be ruled by their own 
Constitutions and by laws that they may adopt. There is a legal system of a national scope, effective 
throughout the country, and legal systems of a state scope, exclusive of each State. On a local level, 
municipalities’ legislation must coincide with the state and federal constitution (Passos). The power 
is not balanced in Brazil’s political reality. Therefore, for a citizen to influence or access the 
legislative system, simply at their local level, there is a pyramid of power that they must climb up. 
And the faster way to the top are political connections and money—something that is not abundant 
amongst Brazil’s black population or women. While its justice system is formatted in a methodical 
and democratic manner within the constitution, in reality it is a very complex and distant process for 
the black women to access.  
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 Once the PLPs have developed a critical understanding of the law and their position with in 
it, the next step is to understand how to access these rights. Due to the complexity of the legal 
structure, it is necessary for the PLPs to make direct contact with the system, and those who hold 
power within it. Some of the PLP participants have already faced the reality of the justice system. 
Due to their status as black women and their lack of legal training, they were not able to obtain a 
fair and just legal process. For them, PPLP was a means to learn how they could prevent future 
legal exclusion by creating their own political space to access their rights. PPLP realizes this by 
stressing the role of civil society within the course methodology—holding the classes outside of the 
classroom and directly into the power structures that they are studying. In addition, those in power 
come to them, since a professional within the legal subject they are studying leads each class. Carol 
Ann Drogus, in an article on post-transition Brazil, expresses the importance of this direct 
participation and communication when addressing the needs of the people; “Brazil arguably 
remains in need of the kind of civil society that these activists represent. The government is unlikely 
to deal with the needs of poor communities and poor women unless civil society keeps them before 
the eyes of the political elites and on the national political agenda” (p.53). Through direct 
participation and the development of symbiotic relationships with legal specialists, the PLPs are 
effectively decreasing the distance of the justice system in relation to their daily lives. They in turn 
work their way up the pyramid, creating a greater balance of power between civil society and the 
government.  This balance is the birthplace of social justice.  
 
i. Participants’ history within the Justice System 
 
Margarida Geronimo da Silva, a graduate PLP and founder of Oficina de Direitos, demonstrates 
the procedural difficulties and loopholes that she faced within the justice system. This contact 
occurred as she attempted to legalize her work papers: 
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 …so I passed 12 years with a negotiation working in a kitchen. But to stay in the space I had to 
be legalized. So I had to legalize my negotiation. But I didn’t understand the tests, and when I 
was told how to fill out the forms it was too late… I needed authorization to have a say in my 
process, but I wasn’t told, and when I was told I didn’t have time to correct it… the negotiations 
were very difficult, very complicated…the public lawyer that did take my case, he did everything 
to make me loose, because he was friends with the father of my son…For this I’m worried, 
because many don’t understand their procedural rights. When he talked about my case, he said 
things that made the jury go against me. He was a defense lawyer, but he said things against 
me…this is happening throughout the country…with our situation here in Brazil there are many 
poor women who don’t know, who cry because they don’t know what is happening…This is 
happening in Pernambuco, in all of Brazil. Because if the public lawyer doesn’t have an interest 
in orienting her, he wont represent her fairly (Interview n_4) 
 
Margarida’s experience reflects how due to her lack of legal knowledge, she was taken advantage of 
by her lawyer. She was left defenseless, and worries that this is occurring throughout Brazil’s 
justice system.   
 
Severina do Nome Severo was a participant in the first three months of PPLP in Recife. Due to 
her encounter with the law, employment was even more difficult for her to obtain. Therefore she 
had to leave the course due to work conflicts. Nonetheless, she was attracted to PPLP as a way to 
prevent others from experiences the same injustices:  
 
[PPLP] opened my mind a lot about the legal system, how to respond to the process of liberty. 
Because in reality I was [already] responding to the process. I was in prison and they never 
proved I was the criminal… I was accused that I killed my husband for his money, for security. 
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This happens to other people too... The government thinks that everyone does things for money. 
But they don’t live here to day to day with us, they don’t know us as people. The Justice is very 
distant from the people. They are supposed to resolve the conflicts of justice, but they are not 
here day to day. So the PLPs are here to see day to day what is happening. Everything is very 
relative...In Brazil I have to prove that I am not the criminal…they didn’t have evidence, no one 
had any evidence saying that they saw me kill him, but I was sentenced…the women from GMM 
came to my trial, perplexed by what happened. But this is Brazil, yeah…The money talks very 
high here. If you are a woman, black, poor, this already says enough. Its sufficient cause for you 
to be condemned for the rest of your existence.  The difference here is that we are the biggest 
part if the population here. The afro-descents are the majority…so we continue with apartheid, 
socially, economically. This idea…that we live in a democracia linda (beautiful democracy) is 
not the reality, only on paper, because right now we are living in a completely different reality. 
(Interview 19) 
 
Severina served time in jail for a case that was never proven. She blames this on the distance that 
exists between the people, and those who hold power within the justice system.  Additionally, her 
identity as a black woman put her at an automatic disadvantage, deepening the myth of Brazil as a 
racial democracy. 
 
Both Margarida and Severina were denied access to fair trials. However, they both share the 
sentiment that this injustice within the system is not the reality for people who have money. In turn, 
they sought out an alternative to money—active knowledge, through PPLP.  
 
ii. The execution of civil society 
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One of the most basic, yet effective, ways that oppressed groups within Brazil can expand 
their political space is by voting consciously. In Brazil, it is mandatory by law that every citizen 
votes. If you don’t vote, you must pay a fine. Therefore, PPLP treats the area of political 
sensibilização with great care.  I arrived during a very important political period, due to the 
presidential and state elections that recently took place. Strengthening Brazil’s social movement 
depends greatly on the political climate of the government, at the local, state, and national level. 
Due to Brazil’s lingering history with the military dictatorship, it cannot afford to loose any support 
from the Left. Therefore, the results of the recent elections were considered a success amongst the 
PLPs. Lourdes articulates the change in political climate 
 
We also have a discussion about the political environment of the country. We are going to 
have a moment on post-elections. In the state of Pernambuco we had a Left governor 
elected, so the situation is going to change and now here in Recife we have a mayor on the 
Left and now with the president of Brazil. So this is a different situation. Also, if there is time 
we bring a list for all of the deputies who were elected, because they must know and 
remember this. (Interview n_3) 
 
The PLPs are responding to this political sensibilização by passing the knowledge to their 
communities once their political consciousness has developed. MaClaudiana shares her efforts to 
address this is her Quilombo community: 
 
People say this, ‘I don’t like politicians, politics.’ We used to say the same thing, because we 
didn’t have the knowledge, yeah? But now we explain that of course we need to be 
politicized. So we work a lot with this in our communities. Because…many people only vote 
because of the money…but the vote for us is very important. We tell people that they need to 
think about voting for people that are really working in the community, in the municipal, in 
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the states, yeah…because there are candidates that people in the community don’t have 
knowledge about. And [the candidates] want to take advantage of the community, for people 
who are illiterate, who don’t have schooling, so because we’re in the sitio (farm) they say 
they will build a base system, construct a place to put water, so they make a trade and vote. 
And when they win, they don’t want to work on this anymore…the candidates aren’t people 
from the community...people from the community are sometimes vareadores, for the town 
hall, but never for the city, never congressman. Always people from other cities. People that 
work from outside. Because people don’t know who they will vote for. For whatever reason 
they arrive and a candidate offers them a cachaça (white rum) and they say, ‘now I will 
vote…’this is the way historically… but now with community organizations, people who 
didn’t know get the knowledge and the importance of the vote—the value that it certainly 
has, to stay human beings…so we say that they can’t trade this vote for money…now my 
political consciousness is much better. (Interview n_7) 
 
MaClaudia’s experience within her community is indicative of the lack of political representation 
within Brazil amongst blacks. More so, the apathy that her community has felt towards voting has 
perpetuated their lack of representation. However, she did recognize improvement through 
community organizations, which her and other PLPs are strengthening.  
 
Adding to this is the position of the vereadores/as that are ‘sometimes’ elected.   Though 
they may not hold a high position in the power structure, they are representing the voice of their 
communities within the government. Vareadores/as are citizens, elected by other citizens within 
their municipal to serve as the middleman between the people and the city council. Two of the PLPs 
in Afogados are also vereadoras within surrounding municipals. Risolene Lima, PPLP course 
coordinator for Afogados, reflects the importance of these positions by serving as a form of ‘check 
and balances’ in the political sphere 
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 What strengthened the movement are the laws. So we need to try to get the laws of the state. 
The municipals are organized by departments. They receive money from the federal 
government and they receive a quantity to work in basic areas for each area; education, 
health etc. Now with the Lei de Responsabilidade Fiscal (Law to Responsible Inspector), the 
law obligates the municipals that govern and work with the money to use a certain amount 
for each area. They are controlled by what the public uses. The vereadoras and vereadores 
control this and also the staff inside the justice system [so] that the people in the middle 
population can see this now. They can report corruption inside of the municipals thanks to 
this law… De OIHO is a program where vereadoras work together with the city council to 
fiscalizar (inspect) the legislature and approve laws. In reality they represent the people so 
the members of the union would accompany [the vereadoras] about what was happening 
inside. We would write about it, an evaluation. In reality they are there to vote on projects 
for the community… (Interview n_14) 
 
In turn, PLP’s vereadores work as an eye within the power structure, seeing that government funds 
are spent honestly and towards the needs of the people. They also serve as a bridge for creating 
positive relations between the municipals and the citizens. This is most significant for the PLPs and 
women in similar socio-economic positions when creating a political space and a voice, since they 
are systematically put at the greatest disadvantage within the power system.  
 
iii. Forming Allies 
 
One of the most gratifying results of the course that PLPs have expressed is the respect and 
empowerment that accompanies their positions as Promotoras Legais Populares. They are 
prosecutors (promotoras) with both a legal knowledge (legais), and a knowledge of the people 
 31
(populares). In turn, they have an advantage over other public servants, despite their lack of money 
and formal education. The richest aspect of their position is that their knowledge is multiplied 
throughout society, and cannot be bought nor excluded from the people. For this reason, the 
relationships that they form with in the justice system, and through various public servants, are of 
symbiotic benefit.  
 
For Margarida, the justice system can longer use her, because she now understands the system. 
Next, her goal is to help the system understand the people 
  
When I entered into the justice system it was very difficult because I didn’t know what was 
happening, it took many years. But now, after the course, I now domino (have a command 
of) this area. In Aug, 2006, I found a lawyer and talked with a judge about our situation as 
mulheres pobres (poor women) and accompanied by my lawyer I wrote the judges about 
being more human. (Interview n_4) 
 
Dr. Lucio, a Public Prosecutor for the Ministry of Public, reflects the need for contact with the PLPs 
in realizing a holistic vision of democracy 
 
For some, democracy is more formal, a technique. A way to arrive in/attain power that is 
fixed. But this formal perception is minimalist because you only consider the possibility to 
be in power…if your people have clothes, work, a house, health, than we could claim we had 
a democracy. But we don’t…we have a democracy in the construction…in this sense we are 
trying to arrive at how we can guarantee human rights…How do we defend this democracy 
in our constitution? This is the role of PLPs…its important to back various social segments 
in this process of democracy. So now we are arriving there with the Promotoras Legais 
Populares because when they pass and multiply legal or normative knowledge, they adopt a 
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reality of the people in the community where they live…because the law is more distant…but 
[the PLPs] bring the day-to-day reality, what they need…so they pass assertion, dignity, to 
others. So this is a conquista (achievement) exactly of the knowledge they have to bring 
back and normalize in their reality. (Interview n_13) 
 
Maria, who never was able to attend school because she began work at age 7, is now finding her 
education Freirean style, as the student and teacher: 
 
We went to the Legal Prosecutor to speak with the prosecutor and do an interview on how 
he is a form of support for women, because we have many women who suffer the most in this 
society. He said that our work helps them too because many women come embarrassed to 
speak out, or scared to report something. But if we learn this information first, and then 
pass it on to them, than they will arrive feeling empowered and not little in the political 
system. So we are helping [the prosecutors] too…(Interview n_8) 
 
Severina has reconstructed her political space as well, and her short time with PPLP worked as its 
foundation, making knowledge her greatest ally 
 
The system does what it wants with us, the system is a machine. Remember in China when 
the students stayed I in front of the tank, and they continued there of foot, firm. And I have 
the same mentality. I tried to observe what the system wanted, But this strength is in the 
form of knowledge that the PLP has—because the strength of knowledge is power. The 
justice system has this power too. But you can create it, and then you will go to overcome 
them. (Interview n_19) 
 
12. Movement: Be the change you want to see in the world  
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 The movimento social (social movement) gave rise towards the end of the military rule, a 
time when the notion of human rights did not exist in the government’s consciousness. Women had 
the opportunity to organize and lead the movimento because they were not seen as a threat by the 
government. Since Brazil’s period of democratic transition, the movimento has struggled to 
maintain the same strength and perseverance. Carol Ann Drogus depicts this struggle in her analysis 
on Social movements in post-transition Brazil: 
 
Indeed, the current socioeconomic situation has made organized political action by the poor – 
especially poor women – difficult. The democratic transition itself, moreover, has changed the 
nature of political contestation in Brazil in ways that have made women’s grassroots organizing 
difficult and less effective…Women leaders formed by the experience of...social movement 
participation could play a key role in deepening and strengthening civil society, and thereby 
democratizing Brazil’s elite-dominated politics; but to do so, they will need to reinvent…social 
movements in ways that respond to the new realities of Brazilian economic [and] political…life. 
(53-54). 
 
Within PPLP, these women leaders are working side by side with women who are just now 
entering the movement, along with other organizations. Together, they are creating a new force that 
is inclusive of all who want to fight for social justice. This movement is all embracing because they 
are literally moving throughout society, creating awareness about human rights violations by 
publicly denouncing such acts. More so, they contextualize these abuses of power by shining light 
on local examples, and then recognizing significant national and international dates that condemn 
such violations. It is realized in such a way that citizens and the government can no longer shut their 
eyes or turn their backs on this reality. They can no longer seek refuge in exhausted myths of 
justice– “discrimination doesn’t exist in Brazil, we live in a racial democracy” or “neoliberalism 
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creates jobs and economic development for everyone” – because the PLPs are penetrating concrete 
everyday examples of these abuses into society’s consciousness. Thus, people of all identities -- 
whatever race, ethnicity, gender, class, religion -- are encouraged to join the PLPs in this fight, in 
whatever form they can.   
 
One distinguished event that epitomizes this inclusive nature is the vigilia on violence against 
women. It is realized on the last Tuesday of every month, both in the sertão and the capital. It is 
carried out monthly in efforts raise awareness about the existing violence against women through 
public denouncment. I had the opportunity to take part in the vigil in both locations. However, the 
vigil in Recife was manifested on a much larger scale. This was mainly due to the greater existence 
of liked-minded organizations in the capital. They joined the PLPs in solidarity to demand justice, 
as they protested through the streets to the Palácio do Governo (Government Palace). They then 
proceeded to hang the banners on the Palace’s fence and crowd around the outside of the building. 
Women spoke on the loudspeaker, telling the government to wakeup and support them in this 
denouncement of violence. The media was there as well, and the next morning it was aired on local 
news channels. Graduate PLP Gilmara Xavier dos Bantos recounts her experience with the vigilia 
 
Something that we are participating in now is the Vigilia. There have been [290] women 
killed just in Recife this year. So almost of the people that were part of the course come and 
participate in this vigil. In the month of October, there were 30 women assassinated. This 
means that there is one assassination per day, just here in Recife. So now we tried to get the 
government to see this, and make the law stronger against aggressors. The social 
movements are important, because in September, we fought outside of the government, and 
now we have the law Maria de Pena…but we had help from prosecutors too. So we worked 
with them to study the law more, to understand the law better. We discovered that the 
aggressor only had a 3-month penalty, now its three years. But at first the government said 
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that law was resolved, so we fought a lot, through protests, through the vigilia…to get to 
this point. But a lot of women still don’t know about it. We started spreading knowledge by 
going to a plantation to talk to the women workers there. When we talked about the law, 
they were surprised that it existed. We said, of course it does, and then explained it in detail 
to them…so were not only teaching here in Nova Descoberta, but we our taking the 
knowledge that we know to other communities…(Interview n_2) 
 
The law that Gilmara referenced, Maria de Pena, is a new law that PLPs collaboratively advocated 
for in order to strengthen the penalty for male aggressors of violence against women. This was a 
landmark success for the PLPs, and an indicator that their work could directly influence the law. 
The following remarks by PLPs reflect the importance of public participation on the law 
  
“A professor of History told me that I wasn’t in a position to be giving being legal advise…I 
responded, ‘do you know that if we [PL’s] didn’t g to the streets and fight for the law, than 
Maria de Pena wouldn’t exist today. We do have the capacity, and we use it because we 
cant wait anymore…” –Current PLP 
 
“Maria de Pena is a law that we gathered in the streets to fight for. This law is 
accompanying all of our problems, so we got it by showing the government another side of 
the law. Thank god for the streets” –PLP Margarida 
 
But still today we go, such as with Lei Maria da Pena, it was passed because of the 
Ministério Publico and the Forum SOS, and feminist organizations, so we worked a lot on 
this law. So now the penalty is greater for violence by a man against a woman, yeah? 
Because before, when a man hit a woman, he has a small penalty…but now with the law its 
three years. So this law for us showed change… (Auricea dos Santos, PLP) 
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 The PLPs have come together with other politically – thus socially – conscious groups in order to 
move their civil society into the streets and demand change. In turn, they have been able to realize 
tangible results, such as the recent passage of Maria de Pena, that are a product of the re-emerging 
movimento social. 
 
13. Further Effects 
 
It is not possible to measure the impacts of this project on the lives of its participants in 
quantitative terms. However, the qualitative impact was profound, because this process of 
constructing a political space was also a process of self-discovery for the Promotoras Legais 
Populares. I asked Edna, whose work history I first showed as a PLP, how she would respond now, 
with her new sense of legal knowledge, to the inhumane treatment that she experienced as a 
domestic worker. Her response was 
 
During the course I learned that all of the things that happened to me before the course 
were forms of violence. I realized this inside the course with my new knowledge…if I had the 
knowledge that I got from the course, for certain I would not have suffered nearly as much 
as I did before. But certainly now I can prevent suffering in the future with this knowledge, 
and not just for me but with my cousin too for example. Her husband was locking her and 
her kids in the house when he went to work. Then he would come home from work and abuse 
them. I talked with her about leaving that life, but she was scared…I said no, why don’t you 




Despite Edna’s history with cycles of violence as a domestic worker, she has now overcome that, 
and assisted her cousin in overcoming this violence as well.  
 
The range of effects that give arise in this new political space are best articulated in various 
PLP’s closing thoughts:  
 
“I was scared to participate because I was scared of what people would think of me. I didn’t 
know how to read, write my name, nothing. But now I know not only how to do this but also 
how to fight for our rights. I’m not scared anymore…I think the next step is to find out 
friends who are scared and help them” –Maria de Lourdes, PLP 
 
People always have a political consciousness…when we know that a politician only wants to 
win. During elections, they promise that there will be land for all of us. But after they win 
they forget…but we always know this, have this political consciousness. But now my mind 
automatically knows how to read the laws, how to read the candidates to vote for in the 
government. So now I have more knowledge, after the course. (Sabastina, PLP) 
 
“What I learned in the course is the concept of valuing humans, that [the government] owes 
us our rights…these Rights must be respected…and we must respect the other…the course 
opened my head…” (Maria de Fatima Florienca, PLP) 
 
[PPLP] went well because also we learned everything in the area of politics, but also with 
our husbands, and neighbors. And we learned all of this in groups, and this is important, 
that we are together. We can see the difference between lives and I learned how to live 
without discrimination…(Auricea, PLP) 
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“I didn’t finish my fundamental education. But mainly for capacitação, 90% of the 
knowledge is from the movimento social. In the course it looks at the capacity of the 
person…” –Margarida, PLP 
 
For me, the law isn’t a program, it’s a right to freedom…so for each law we have a 
paragraph explaining it, and a number, as a way to understand…but we study these to find 
what we need to find…women have the right to work, to pass, to study, as a mom or a 
companion or a wife…this is the right of each one. These Rights aren’t just documents, they 
are life for us…(Lenira, PLP) 
 
i. Continuing the collective fight:  Oficina de Direito 
 
Once the PLPs of the Recife course finished their time within PPLP, they were in fact just 
beginning their journey on the road to social justice. Therefore, several PLPs organized after their 
completion of the course, and developed a Workshop on Rights, Oficina de Direito. This initiation 
was in effort for the graduate PLPs to continue learning, and further expand their new knowledge 
into the community. They meet three times weekly, and on Wednesday they have attained a lawyer 
on Human Rights to come to GMM and offer legal advise for anyone in the community. Sebastiana 
Neri da Paz, a graduate PLP and founder of Oficina de Direito, shares the making of this workshop: 
 
We began the Oficina de Direitos because we participated in the [PPLP] and we felt 
horrible when it ended, we wanted to do more…so each person participated in lectures, etc. 
The day before yesterday, as part of the Oficica, we all went to a museum for a lecture on 
Women in Democracy, on how women can advance, politically advance their rights to laws. 
Luica went for another human rights event…so we always listen to what events are going 
on. Where it is, we go. We organize and communicate this as a way of continuing our 
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knowledge…but we also invite friends…we have meeting every Tuesday afternoon to discuss 
what has happened, and what we will do for the following month…but every Thursday we 
have an Oficina de Direitos…on all rights…But here we have a lawyer too, and he is here 
every Wednesday for people in the community that have a problem with justice...and come 
with a problem that they don’t know how to resolve. So they come for him and he explains 
what they have to do…he pay him with the help from GMM…when I participate in events 
outside, I always have one or to companions, I never go alone…(Interview n_1) 
 
When I asked Gilmara why she wanted to create the Oficina de Direito, she explained 
 
Because it’s a process…there doesn’t exist violation, there exists violations of rights. So, it’s 
a slow process. For this it’s necessary that we continue discussions, to pass on more and 
more and more information. Because for us to combat a situation, we need to stay strong. 
(Interview n_2) 
 
14. Difficulties for Future of PPLP 
 
            PPLP is sustained by the multiplying power that its knowledge holds. This knowledge is 
free, and inexhaustible once it has gone through the first hands of comprehension. The PLPs have 
served as these first hands, shaking the lives of numerous others. This is in part because GMM was 
able to secure two years of financial support from Comitê Alemão and Fundo Canado, two 
international affiliations with GMM, in executing PPLP. Unfortunately, financial support is more 
prone to exhaustion than knowledge, and it will be used completely by the end of this year. Lourdes 
expresses her worries about the future of the course, as well as her hope in my research to obtain 
new sources of funding 
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…so I hope that your work helps us more. It could maybe strengthen and help to get more 
resources to do another course…it is scientific research and could in a sense give us more 
credibility…many women are asking, when will you have the course, when will you have it 
again…and I keep saying, I don’t know, don’t know…the course in Afogados in more 
expensive than here … When we don’t have the money, the projects aren’t as strong, and we 
sacrifice certain things…There were two months this year when we could not have the 
course because we didn’t have the money to pay…to do a project with fair conditions, it 
would be $60,000 reales for 40 people. So this is not easy to get…we already have other 
international projects. They have funding  with other associations. And sometimes they 
support a part, not all but a part…and we lack financial support in the interior because 
people don’t see the conditions there…(Interview n_3) 
 
15. Conclusion/Bringing it home 
 
           My research explored the methodology that PPLP employs in order for its Subjects to 
cultivate and grow within their own political space. I then questioned how effective the legal 
knowledge given to the Subjects is in minimizing common exploitation.  
  
I was able to witness first-hand the methodology used by PPLP. The educators effectively 
enable a space for political growth by first creating an atmosphere for self-growth. Freirian 
philosophy is utilized in order to create a dynamic that allows the individual to grow within a 
collective setting. The course then helps bridge the connection between the lives of its Subjects and 
the letter of the law by placing their daily realities within the context of human rights. By 
demonstrating this direct violation of their rights, the subjects connect the importance of political 
consciousness into their realities. They realize that they too are entitled protection by the law—their 
ancestors’ history of oppression does not have to be their future. They then familiarize themselves 
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with the structure of protection through the use of civil society and direct participation. Through this 
contact, justice is no longer a stranger. Their access as citizens to the system becomes normalized in 
their lives. In effect, they attain the sufficient knowledge, experience and confidence to teach their 
peers what they have learned. In their homes, communities, and within the power system, they 
embody the living proof that the law can be the tool of the people. It effectively arms the PLPs, 
militantes, in fighting common exploitation. Whether it occurs in their own homes, or their 
neighbor’s place of work, the violation of their fundamental right to a life of dignity will not be 
tolerated. They are citizens with Rights, not objects to be exploited.  
 
Now that I have this knowledge, Lucimary articulates the responsibility that accompanies it,  
 
Now you need to bring this information back to North America and show them what were doing, 
what Brazil is today. That we are not just a third world dependent country. That we too have 
degrees, post-graduates, education. And even if we don’t all have formal educations, were still 
taking to the streets and using our voices to help change the political structure… (Interview 
n_13). 
 
Richard Shaull, in his Introduction to Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed, further  
Stresses the importance of Lucimary’s words in context of the United States 
 
If we take a closer look we may discover that [Freires’s] methodology as well as his 
educational philosophy are as important for us as for the disposed in Latin America. Their 
struggle to become free Subjects and to participate in the transformation of their society is 
similar, in many ways, to the struggle not only of blacks and Mexican-Americans, but also 
of middle class young people in this country. And the sharpness and intensity of that 
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struggle in the developing world may well provide us with new insight, new models, and a 
new hope as we face our own situation.  (Freire p. 29) 
 
Not only will I show people how the extraordinary women of PPLP are changing history, but 
indeed there is a great amount to learn from them when addressing our own political, social and 
economic struggle within the context of the United States. 
 
16. Further Areas for Research  
It would be interesting to do a comparative study of GMM’s PPLP methodology and another 
PPLP, either in Brazil, or globally. This would provide interesting insight into the strengths and 
weaknesses of the course. More so, it would be worth further exploring the development of the 
young PLPs that are currently taking the course in Afogados. How is this course facilitating their 
role as young militants and leaders within their community? 
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 17. Definition of Terms 
 
Capacitação: Capacitation for a way of living 
Grupo Mulher Maravilha (GMM): Group of Wonder Women 
Municipal: Relating to a city, town, or other region that has its own local government 
Militancia: Political action, take part in social movements.  
Militante; a person who works adamantly in social movements 
Oficina de Direitos:  Workshop of Rights 
Projeto Promotoras Legais Populares (PPLP): Project Popular Legal Prosecutors 
Promotoras Legais Populares (PLP): Popular Legal Prosecutors 
Vereadores/as: Citizens, elected by other citizens within their municipal, to represent the voice and 
needs of the people to the city council. 
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20. Appendix Questions 
 
1. Could you have done this project in the USA? What data or sources were unique to the culture 
in which you did the project?  
I could not have conducted this research in the USA, because I was looking specifically at the 
position of poor black women in creating a political space within Brazilian society. Principally, I 
could not have done this research in the USA because there is no comparison to GMM there. More 
so, GMM played an imperative role in the execution of PPLP for the community.  
 
2.   Could you have done any part in the USA? Would the results have been different?  
      How? 
The motives behind my research were to answer this very question. I have found that parts of this 
course could be carried out in the USA, with a location specific model of PPLP. I believe the results 
would have been different, since they are case specific to the subjects that my research is conducted 
with.  
 
3. Did the process of doing the ISP modify your learning style? How was this different from your 
previous style and approaches to learning? 
The process of realizing my ISP has undoubtedly modified my learning style. I was finally able to 
take my course material outside of the classroom, and see its connection to the reality that I was 
studying. More so, I was exposed to a privileged form of education, by receiving the live stories, 
battles and success’ of those that I interviewed. I believe that theory alone is wasted, but theory 
tested in practice is a progressive form of educating.  
 
4. How much of the final monograph is primary data? How much is from secondary sources? 
I believe that approximately 75% of my monograph is primary data, and 25% is from secondary 
sources. 
 
5. What criteria did you use to evaluate your data for inclusion in the final monograph?      Or 
how did you decide to exclude certain data? 
The most difficult point in my academic career was trying to figure out how to report my data in a 
way that would do justice to what actually evolved within the field, and the remarkable life histories 
that I accrued through interviews. I was originally going to include all pertinent data in each section 
of my paper, because it is all worth reading and learning from. However, I was confronted by the 
problem of having too much good research, and not enough time to justly organize it. In turn, I was 
forced to exclude a great deal of data. To compensate for this, I meticulously chose specific data 
that provided the greatest representation of other interviewee experiences, or that was most 
applicable to my problem statement.  
 
6. How did the “drop-offs” of field exercises contribute to the process and completion of the ISP? 
The drop-off was most useful in terms of the organization of my field journal—fundamental to my 
ISP’s completion. I was already accustomed to the sectioning and analyzing of daily 
events/observations with in the field. I was also a lot more conscious to record in my field journal 
daily during my ISP, due to difficulties during my community project in waiting, and then trying to 
accurately recount information.  
 
7. What part of the MTFSS most significantly influenced the ISP process?  
The part of the MTFSS that most significantly influenced the ISP process were probably the various 
readings, that provided methodology/interview/observing strategies, as well as Eduardo’s emphasis 
on humility within the field. 
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8. What were the principle problems you encountered while doing the ISP? Were you able to 
resolve these and how?  
One of my principle problems encountered during the ISP period was a lack of time to translate my 
interviews. Many of them ended up being 2 hours or more, and their substance was always relevant 
to my research. I was originally using a tape recorder to conduct interviews, but this format proved 
to be unrealistic given the time constrains that I experienced in the field. It required me to use 
approximate 2 hours for my interview, and then another 4 hours afterwards to translate it! I 
switched over to pen and paper, which proved more successful. However, when in the GMM office, 
and approved by the interviewee, I would at times type straight onto my computer, This proved 
most successful for me because it was the fastest way to record information accurately, and then I 
did not have to spend time later retyping my interviews. More so, I could not mentally or physically 
conduct more than two interviews a day, given the weight of the content.    
 
9. Did you experience any time constraints? How could these have been resolved?  
In addition to my response in question 8, I experienced excruciating time restraints during my ISP 
write-up. I was not able to begin the actual monograph until I returned to Fortaleza, given the busy 
reality in the field with GMM. Maybe in the future, this could be resolved by maintaining a set 
number of interviews that will be carried out daily.  
 
10. Did your original topic change and evolved as you discovered or did not discover new and 
different resources? Did the resources available modify or determine the topic?  
My original topic slightly altered to maintain more of a local understanding/ contextualization, of 
the PPLP, rather than looking narrowly (ironic) on how it could be realized globally. I also placed 
more influence on the current PLPs than I had expected to. Prior to my arrival I was not aware that 
a year course was being realized there as well, so its emphasis evolved within my paper. I also felt it 
was necessary to show the need for PPLP in both locations. I discovered in the field, this project s 
already a global model. Therefore, it was necessary to make use of the available time as efficiently 
as possible, observing the tone and dynamics as equally as the content.  
 
11. How did you go about finding resources: institutions, interviewees, publications, etc?  
While in the field, resources were abundant. GMM and PPLP produce bastante reading material to 
last a lifetime! However, several of my interviewees were suggested by, or even scheduled by, my 
project advisor, Lourdes de Lima.  
 
12. What method(s) did you use? How did you decide to use such methods?  
I used an observer/participant methodology. In total I conducted 20 formal interviews. They were 
recorded through various tools; a tape recorder, journal, laptop, or memory—if conditions required. 
I conducted daily write-ups and analysis. I spent my first week in Recife, living at Lourdes’ house. 
During this time I became better acquainted with GMM’s location, and become acquainted with the 
graduate PLPs who are currently realizing the Oficina de Direitos. Then I went into the sertão for 
one week. I participated in the PPLP for three days, and lived with the PLPs in the GMM location. 
During this time I also participated in two public manifestations-- the Day of Black Consciousness, 
and the Vigil. I returned to Recife, and spent my remaining two weeks continuing to conduct 
interviews and partake in additional celebrated dates. These methods were decided through 
guidance from SIT staff, as well as collaboration with my advisor. However, I was quite fortunate 
to go during the time that I did, because I was able to partake in two Vigils, and several public 
manifestations. I also was able to obtain a fair comparison of the reality of the sertão verse the 
capital.  
 
13. Comment on your relations with your advisor: indispensable? Occasionally helpful? Not very 
helpful? At what point was he/she most helpful? Were there cultural differences, which 
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influenced your relationship? A different understanding of educational processes and goals? 
Was working with the advisor instructional? 
I had a very privileged opportunity to have Lourdes, Founder of GMM, as my research advisor. It 
was very conducive to my research, and I was able to use her as a source of guidance and 
verification throughout the ISP process. Also, she was able to articulate specifics to me that she felt 
could be conducive to the over all well-being of PPLP and/or GMM. This was important because I 
was able to gain a clear understanding of what my role could be in giving back to the community 
that gave so much time and energy to me.  
 
14. Did you reach any dead ends? Hypotheses that turned out to be not useful? 
Interviews or visits that had no application?  
Fortunately, I never reached any dead ends. To my benefit, my hypotheses was already somewhat 
spelled out for me when I arrived, as far as evaluating what the current actions of the graduate 
PLPs. Therefore, I was given more freedom to observe in depth the local realities of PPLP, and the 
needs for specific public participation.  My interviews were all applicable. While I did attend 
several events/meetings carried out by GMM that were not directly applicable to my ISP, Lourdes 
felt it was important for me to get a holistic image and feel for GMM.  
 
15. What insights did you gain into the culture as a result of doing the ISP, which you might not 
otherwise have gained? 
This question is very significant to my evolved perspective of Brazil. Considering the high violence 
against women in the state of Pernambuco, it truly was a daily norm to hear violence against 
women, and assassinations. For example, the very day of the last Vigil that we held in Recife, three 
women were assassinated. Yet, the media/newspapers, everything, seems to portray this as normal, 
and often something that ‘she deserved.’ I have been in an advantaged social position during my 
time here. Not merely due to my status as a foreigner, but also due to my position as white. I did not 
have to fear for my life, or experience small acts of discrimination, because on the color of my skin. 
This is a luxury that I held, especially as a researcher who was working with majority all black 
women from poor working class families, who were sharing their histories of marginalization and 
violence with me. I could not relate directly to them, I could merely feel the weight of these realities 
through their tone and tears. However, they do not allow this oppressive history and reality to 
inhibit their way of life. Rather, they used this as a force to show that they may have to overcome 
three types of burden to access the justice system, but they are accessing it, and coming out on top, 
while bringing their friends, families, neighbors and the rest of societies base with them. In turn 
they are successfully redistributing the balance of power, and realizing a genuine form of social 
justice, where no one is left behind. From this I have developed a love-hate relationship with 
Brazil—love for the militantes and hate for the system of oppression that continues to perpetuate 
brazils complex and engrained mentality of racism and sexism as the norms.  
 
16. Did the ISP process assist your adjustment to the culture? Integration?   
The ISP process ironically worked as a culture shock for me, being confronted with the daily 
images and inextricable link between poverty and violence, in the private and public sphere. In a 
society where violence originates in the house, and then becomes an accepted reality in the work-
sphere, which is often a similar setting as the home for domestic workers. However, I have not been 
able to ‘adjust’ per say to such a reality, but I was able to find a frame of mind that allowed me to 
continue my research and stay in a social science mind frame. This was possible due to all of the 
ways I witnessed the PLPs preventing and stopping the devaluation of a black woman’s life, by first 
helping her find self-worth, and then equipping her with the weapon of knowledge to add to the 
growing number of militants that PPLP is a part of!  
 
 
17. What were the principle lessons you learned form the ISP process? 
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From the ISP process I was given the privilege to share and be exposed to the lives of the PLPs, as 
well as PPLP staff. Through them, I learned that knowledge can truly be appreciated and multiplied, 
if put into the right hands. Often, those hands are the populations that have the greatest need for 
education, and yet they are denied it on even the most basic level. When placing knowledge in the 
political context, the men and women connected with PPLP have shown me that politics can have a 
conscious, in addition to consciousness, when invested in the hearts and minds of people. 
 
18. If you met a future student who wanted to do this same project, what would be your 
recommendations to him/her? 
I would recommend that she or he does not schedule more than one interview a day. I would also 
recommend that he or she is careful not to treat the ISP period merely as research, but that he/she 
takes the time to get to know the lives and hearts of the interviewees.  
 
19. Given what you know now, would you undertake this, or a similar project again? 
This project and the comprehension of what these PLPs are carrying out are essential in my relation 
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1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
 
O Grupo Mulher Maravilha,  neste ano de 2005 comemorou 30 anos  de luta por Justiça Social. 
Haver recebido apoio do Comitê Alemão – Dia Mundial de Oração das Mulheres neste ano para 
executar este projeto de Formação de Promotoras Legais Populares teve um significado muito 
especial para a organização que vinha há tantos anos sonhando com a possibilidade de realizar 
essa ação nas comunidades onde atua. 
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Neste ano, muita coisa aconteceu na comunidade e na vida da instituição, mas certamente este 
projeto foi algo de especial pela visibilidade, e sobretudo fortalecimento das mulheres. 
Agradecemos a todas as pessoas e instituições que nos apoiarem na  execução deste projeto e 
na consecução de nossos objetivos. 
Dedicamos este relatório às mulheres que perseveraram no curso e que se comprometeram a 
continuar com a luta no enfrentamento à violência contra as mulheres e  pelo acesso aos direitos 
humanos e direitos humanos das mulheres. 
2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
O Projeto Promotoras Legais Populares viabilizou um processo de formação política dando 
oportunidade às mulheres de conhecer sobre os seus Direitos, os Direitos Humanos, favorecendo  
o acesso à justiça, ao poder público e ao exercício da  cidadania. 
 
Contribuindo, ainda, para o enfrentamento da violência, das questões de gênero, raça/etnia 
passando a compreender os aspectos da violência, em seu foco na dominação, exploração e 
sobre os papéis que os homens e as mulheres desempenham na sociedade e como são impostas 
as mulheres.  
 
Neste sentido, realizamos oficinas, seminários, debates, audiências públicas, visitas aos órgãos 
da justiça, de segurança e saúde. Participação das formandas em espaços de controle como a 
Conferência Municipal de Promoção e Igualdade Racial, como Delegadas no Orçamento 
Participativo3 - Plenária da Mulher. E, a participação em eventos políticos como: Grito dos/das 
Excluídas; 18 de Maio; II Feira de Direitos Humanos; Marcha Zumbi + 10. Entrevista na Rádio 
Capibaribe com programa sobre o tema: investigação de paternidade e pensão alimentícia. 
 
O projeto e seus desdobramentos foram apresentados as mulheres sertanejas e de comunidades 
quilombolas no Município de Afogados da Ingazeira, no Espaço Benvirá onde o GMM tem uma 
filial, lugar este que abrigará o projeto no ano de 2006. 
 
As participantes do projeto acompanharam a equipe da Unidade Policial contra as Discriminações 
- UNIPRED, cuja unidade vinha desenvolvendo um projeto no bairro de Nova Descoberta em 
parceria com o Grupo Mulher Maravilha, como apoio em oficinas, reuniões e encontros com as 
lideranças comunitárias, sobre temas relacionados com a questão da mulher possibilitando, 
assim, uma formação-ação. 
 
3. O CENÁRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 
A opressão e a discriminação na sociedade brasileira contra mulher são fatos bem 
contemporâneos que têm sua origem nas contradições da sociedade patriarcal, capitalista e nas 
situações do cotidiano familiar. As situações de violência e discriminação atingem a todas as 
classes, independentemente da condição social, etnia ou crença. Tal contexto de opressão é 
revelado das mais variadas formas: discriminação sexual no trabalho e em outros ambientes, 
desrespeito ao corpo, estupro, exploração sexual infanto-juvenil, espancamento conjugal entre 
outros. 
 
Essas representações de violência contra a mulher nem sempre são denunciadas. O direito à 
justiça ainda é, de certa forma, inacessível para as mulheres posto que estas, em sua maioria, 
calam-se por medo, vergonha, pelas convenções sociais que as colocam em situações de 
dependência sócio-econômica, política e cultural, provocando uma resignação à violência. 
 
No meio rural esta cena está presente com outras características. O aspecto cultural dá um peso 
maior à questão da violência contra mulher. As mulheres apresentam uma resistência ainda maior 
                                                 
3 Orçamento Participativo: é um espaço da sociedade para discutir, propor e apresentar ao gestor público, políticas 
públicas que visem a melhoria e qualidade de vida das pessoas na comunidade. Neste lugar as promotoras 
apresentaram propostas sobre as questões especificamente da mulher, saúde, direitos, emprego e renda. 
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em recorrer à justiça para denunciar as agressões as quais são submetidas. Muitas mulheres 
acreditam que a violência da qual são vítimas é decorrência natural de sua condição de gênero. 
Entendem que sempre foi assim e aceitam isso como fato consumado, por acreditarem que não 
têm condições de mudar este quadro. Contudo, mulheres vitimadas podem passar a culpadas 
quando descarregam o ódio e a revolta nos filhos e filhas, nos idosos sob seus cuidados ou sobre 
vizinhos e familiares. 
 
Aliadas às questões já citadas que impedem o acesso à justiça por parte da mulher vítima da 
violência, está a estrutura jurídica do país e cultural da sociedade. Existem entraves para que o 
Estado faça intervenções no âmbito privado familiar; o que caracteriza uma grande tensão entre o 
respeito à privacidade e a intimidade e as responsabilidades públicas do Estado. O objetivo é 
ensinar noções básicas de Direito para mulheres. Os encontros serão norteados pelos Direitos 
humanos, o Direito Constitucional, Direito Penal e Direito de Família; todos na perspectiva dos 
direitos da mulher. 
 
O Grupo Mulher Maravilha vem constatando nos últimos anos, um aumento significativo dos casos 
de violência contra as mulheres. No ano de 2003, até o mês de julho, 43 mulheres foram 
assassinadas na Grande Recife, 18 foram torturadas, espancadas e/ou estupradas antes de 
serem mortas; 07 foram mortas por seus maridos ou namorados; 09 foram executadas ao lado do 
marido ou namorado (Jornal do Comércio). 
 
Os números oficiais que retratam a violência não são reais, além destes existem os que são 
omitidos pelas mulheres em decorrência do medo, da dependência e da submissão. No primeiro 
semestre de 2003, 2.478 queixas foram prestadas na Delegacia da Mulher de Recife. Nos dados 
divulgados constata-se que 37% dessas mulheres têm menos de 20 anos. 
 
O ato da violência tem origem no sentimento de posse, da superioridade, na visão do outro como 
objeto, na anulação da mulher enquanto sujeito que decide. A opressão exercida sobre as 
mulheres é baseada numa rígida divisão sexual do trabalho e dos papéis sociais. Esta divisão 
está presente em todas as dimensões sociais, colocando como opostos o ser homem e o ser 
mulher, contribuindo dessa maneira para a construção da imagem do homem dominador e da 
mulher dominada. 
 
A violência nas relações de gênero é a transgressão dos Direitos Humanos, da produção social e 
da violência, construindo um problema social e não privado. Compete ao Estado e à sociedade a 
partilha de responsabilidades no que se refere à superação de tal problema, particularmente por 
ser a violência doméstica o fator preponderante no surgimento da violência social.  
 
 
Nessa perspectiva o Grupo Mulher Maravilha pretende ampliar e fortalecer as ações já 
desenvolvidas com mulheres, buscando elevar o nível de consciência das mulheres, o resgate da 
auto-estima e autoconfiança e o seu empoderamento. 
 
4. OBJETIVOS DO PROJETO 
 
Possibilitar o acesso das mulheres à Justiça, buscando: 
• Contribuir para o combate e prevenção do quadro de violência, abuso e exploração sexual 
nas quais se encontram; 
• Promover a garantia dos Direitos Humanos e da eqüidade de gênero e etnia; 
• Educar para a garantia dos Direitos Humanos Fundamentais. 
• Educar para os direitos sexuais e reprodutivos; 
• Desenvolver ações na família e na comunidade que contribuam para a compreensão do 
fenômeno da violência e de estratégias de enfrentamento; 
• Contribuir para o fortalecimento de uma consciência crítica das mulheres, favorecendo sua 
participação na vida pública e privada.    
 56
 
O Processo Metodológico: 
 
O princípio metodológico de todo nosso trabalho foi embasado na filosofia paulofreireana, na 
perspectiva a Pedagogia Libertadora e dialógica. Os elementos como a participação, a 
intervenção, os conhecimentos das educandas foram absorvidos como elementos fundamentais 
no processo do ensino x aprendizagem.  Seguindo a filosofia da Educação popular, as ações 
formadoras do projeto buscaram garantir a construção coletiva e a autonomia na formação de 
agentes multiplicadoras. As premissas norteadoras dessa metodologia têm como base à 
construção coletiva do conhecimento, horizontalidade nas relações entre educadora e educanda, 
favorecendo uma consciência sobre a realidade social e o diálogo como instrumento de 
comunicação no processo do aprender fazendo. 
 
Estruturação do curso foi dividida em 05 módulos, assim definida: 
 
I – Direitos Fundamentais (Direitos Humanos: histórico e atualidade; Constituição Federal; 
Organização do Estado e da Justiça).  
II - Direitos das Mulheres nas relações familiares (relações conjugais; separação/divórcio; 
Alimentos/Guarda dos filhos/Regulamentação de visitas; Estatuto da Criança e do Adolescente/ 
Adoção e Guarda).  
III - Garantia dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência (Identificação da violência contra 
a mulher, conjugal, sexual e doméstica; Encaminhamento, especificações e crimes; Crimes de 
lesões, violência doméstica, sistema penal e juizados especiais criminais).  
IV - Proteção e Garantia dos Direitos Reprodutivos (Corpo e sexualidade; Planejamento familiar e 
esterilização; Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Mortalidade Materna, aborto, leis 
sobre saúde da mulher). 
V - Garantia dos Direitos das Mulheres no Trabalho e Discriminação Étnica (Direito do 
trabalho/legislação; Assédio sexual/discriminação da mulher no trabalho; Discriminação racial: leis 
e instrumentos de proteção).   
 
As oficinas foram realizadas durante 03 dias da semana, terças, quartas e quintas feiras, sendo 
que as 02 primeiras com 03 horas de duração e a terceira com 02 horas. 
A quinta feira foi pensada com uma estratégia de fortalecimento político institucional, em virtude 
de juntar-se ao grupo das promotoras, outras mulheres da comunidade ligadas aos diversos 





Medidas previstas executadas e como foram realizadas? 
 
Todas as atividades previstas foram devidamente realizadas, conforme quadro abaixo: 
 
Atividades previstas e Atividades Realizadas: 
 
AÇÕES PREVISTAS REALIZADAS OBSERVAÇÃO 
Encontro Planejamento 01 01 Cronograma de Atividades 
Divulgação do 
Projeto 01 Semana 01 Semana Convocatória e seleção das mulheres 
Encontros Pedagógicos 10 10 Plano de ação dos módulos 
Aulas/Encontros 120  Módulos I, II, III, IV, V. 
Divulgação da experiência   Programa de Rádio sobre paternidade e pensão alimentícia. Palestras, Banner, Bolsas, camisas. 
Atividades Extra Sala 10 14 
Delegacia, Hospital Agamenon Magalhães, Assembléia Legislativa, Fundaj, Clarice Lispector, Parque da Jaqueira, Câmara de 
Vereadores/as, Teatro Apolo, Museu do Estado, Casa da Juventude, Museu do Homem do Nordeste, SINTEP, Prefeitura da 
Cidade do Recife, FENNEART. 
Eventos Políticos, Atos 
Público e Espaços de 
Controle Social. 
05 11 
Marcha Zumbi +10, Ato Público 18 Maio, Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Conferência Municipal de 
Direitos Humanos, II Feira de Direitos Humanos, Participação na Plenária da Saúde, Orçamento Participativo, Organização e 
participação na Caminhada no Grito dos/das Excluídos/as, Participação na Rádio Capibaribe; Tribunal do Júri. 
Palestras 20 25 
A importância da Marcha Zumbi + 10 Drogas e Redução de Danos, Prevenção do Colo do útero e Mama, Abuso e Exploração 
Sexual contra Criança e Adolescente, bancos Comunitários, o Papel da Delegacia, Direito à Saúde, DST/AIDS, o Papel do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Violência Contra a Mulher, Mulher Negra, Violência na Terceira Idade, ALCA, 
Direito Civil e Família, Grito dos Excluídos/as – Brasil em Nossas Mãos a Mudança.  
O Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, Conjuntura Política, A Trajetória de Luta das Mulheres pelos Direitos Humanos, 
Saúde Natural, Feminismo e Juventude, Direitos Humanos, Mecanismos de Acesso a Justiça e mecanismos Internacionais, 
Violência de Gênero e a Lei 9099, Raça Gênero e Direitos Humanos, Mulher e Política Pública, Direito do/a Consumidor/a 
Encontros de Monitoramento 
do Processo 05 16 Equipe Institucional/Administrativo 
Avaliação das Formandas 05 05 Avaliação realizada ao término de cada módulo 
Encontro de Avaliação Final 
da Equipe 05 05 Ao final de cada módulo 
Sistematização 
Geral do Processo 01 01 Cartilha da Experiência (VER ANEXO) 
Sistematização Geral 






6. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 
 
DATA DIA DA SEMANA AULAS CONTEÚDO METODOLOGIA RECURSOS UTILIZADOS 




---- Papel ofício, caneta, computador. 
19.01.05 Quarta Mapeamento Organizações Sociais/Locais Divulgação Panfletos, Papel ofício, caneta, computador. 
26.01.05 Quinta 1º Encontro com as Candidatas Informações sobre a proposta do curso 
Divulgação/Processo Seletivo – 
Entrevista coletiva – Dinâmica de 
Grupo. 
Quadro Branco, papel ofício, hidrocor, 
caneta, papel madeira. 
      
01.02.05 Terça 2º Encontro com as Candidatas Informações sobre a proposta do curso 
Divulgação/Processo Seletivo – 
Entrevista coletiva – Dinâmica de 
Grupo 
Quadro Branco, papel ofício, hidrocor, 
caneta, papel madeira. 
11.02.05 Sexta Planejamento Processos Metodológicos ----- Papel ofício, caneta, computador. 
15.02.05 Terça 3º Encontro com as Candidatas 
Programação do Curso/Trabalhando as 
Relações Interpessoais 
Aula Expositiva: Horário/Compromisso/ 
Participação/ Freqüência Quadro branco, hidrocor. 
16.02.05 Quarta Encontro Relações interpessoais Dinâmica de grupo – Trabalhando as diferenças 
Papel madeira, tarjetas, quadro branco, 
hidrocor, papel jornal, revistas, tesouras, 
cola, fita adesiva. 
17.02.05 Quinta Encontro Sugestão de Temas Conversa Aberta Quadro branco, hidrocor, papel pautado. 
22.02.05 Terça Encontro Gênero/Conceito de Direitos Humanos Aula expositiva Quadro branco, hidrocor, papel pautado, caneta 
23.02.05 Quarta Encontro Conceito de Gênero Aula expositiva, dinâmicas. Papel madeira, quadro branco, caneta, hidrocor. 
24.02.05 Quinta Encontro Múltiplas Opressões do ser Mulher Roda de Diálogo Quadro Branco, hidrocor. 
      
01.03.05 Terça Encontro com as candidatas Explanação sobre o evento do dia 03 
Exposição do evento, seguida de 
propostas. Fala expositiva 
02.03.05 Quarta Não teve aula Preparação para o evento ----- ----- 
03.03.05 Quinta Aula Inaugural, Seminário. Direitos Humanos e Apresentação do Projeto Palestra, Poesia, Teatro e Música. Textos, Banners, Faixas. 
06.03.05 Domingo Evento Ato Público, Dia Internacional da Mulher. 
Encontro Cultural promovido pelo 
GMM. Café da manhã no Parque da Jaqueira 
08.03.05 Terça Evento Dia Internacional da Mulher Participação em eventos externos  
09.03.05 Quarta 1ª Apresentação do Curso e suas etapas Exposição e Debates Cartazes 
10.03.05 Quinta 2ª Conceitos sobre Direitos Humanos Exposição e Debate Utilização do quadro branco, Textos. 
15.03.05 Terça 3ª 
Noções Básicas de Direitos Humanos, 
Declaração Universal de Direitos 
Humanos. 
Exposição e Debate Textos, Leitura Dinâmica, Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
16.03.05 Quarta 4ª 
Direitos Fundamentais – Constituição 
Federal do Brasil, Convenção do Belém 
do Pará. 
Trabalho em Grupo, Roda de Diálogo. 
Declaração Universal de Direitos Humanos, 
Convenção de Belém do Pará, Revistas, 
Jornais, Cartolina, lápis hidrocor. 
17.03.05 Quinta 5ª Marcha Zumbi + 10 Palestra com representante do movimento negro Explanação do conteúdo, microfone. 
21.03.05 Segunda Passeata Marcha Zumbi + 10 Caminhada reivindicação Cartazes, Faixas. 
22.03.05 Terça 6ª Direitos Humanos X Convenção de Estudo de Caso / Debate Convenção e o caso da Maria da Penha 
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Belém do Pará 
23.03.05 Quarta Encontro Pedagógico ---- ---- Lápis, hidrocor, papel ofício, caderno, caneta, utilização do computador. 
24.03.05 Quinta FERIADO       -- ---- ---- 
29.03.05 Terça 7ª Direitos humanos das Mulheres X Constituição Federal do Brasil Exposição e Leitura de Texto / Debate 
Texto Constitucional e as Conquistas das 
Mulheres e a Constituição de 1988 
30.03.05 Quarta 8ª Organização do Estado – Política Administrativa 
Exposição, Debate e Divisão de Grupo 
em Quarteto. Apresentação dos 
trabalhos 
Texto Organização do Estado. 
31.03.05 Quinta 9ª Drogas e Redução de Danos 
Palestra com representante da entidade 
Se Liga, utilizando uma metodologia 
paulofreireana. 
Exposição verbal 
      
05.04.05 Terça 10ª Avaliação geral do Curso 
Trabalhando os sentimentos, críticas, 
propostas de cada uma em relação ao 
Projeto. 
Rodada de falas individualmente. 
06.04.05 Quarta 11ª Organização do Estado Trabalhos em grupo Texto referente à Organização do Estado 
07.04.05 Quinta 12ª Prevenção de Câncer de Colo de Útero e Mama 
Palestra com representante da 
Secretaria de Saúde, Debate. Vídeo, panfletos. 
12.04.05 Terça 13ª Avaliação do módulo Avaliação escrita feita individualmente Papel ofício, caneta. 
13.04.05 Quarta 14ª Conceito da Violência Doméstica Contra a mulher Aula Expositiva, Debate. 
Quadro branco, hidrocor, utilização de textos 
sobre violência contra a mulher. 
14.04.05 Quinta 15ª DST/AIDS Oficina sobre DST/AIDS, Trabalho em grupo, apresentação dos trabalhos. Cartazes, hidrocor, revistas, jornais. 
19.04.05 Terça 16ª Violência doméstica 
Dinâmicas para trabalhar o conceito da 
Violência Doméstica contra a mulher e 
o Ciclo da Violência 
Papel 40k, Hidrocor, som, CD que retrate 
sobre a violência doméstica, textos. 
 
20.04.05 Quarta 17ª Encontro Pedagógico Planejamento de atividades Computador, papel ofício, caneta, produção de material didático. 
21.04.05 Quinta FERIADO ---- ---- ---- 
26.04.05 Terça 18ª Abuso e Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente Palestra, Exposição e Debate. Retroprojetor e vídeo 
27.04.05 Quarta 19ª Abuso e Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente 
Oficina com representante do Centro 
das Mulheres do Cabo 
Cartilha sobre Abuso e Exploração Sexual 
Contra Criança e Adolescente 
 
28.04.05 Quinta 20ª Violência conta a Mulher e a Lei Roda de diálogo Fala expositiva 
      
03.05.05 Terça 21ª A legislação e a Tipificação Penal Aula Expositiva, trabalho em grupo, elaboração de cartazes. Papel 40k, Hidrocor, Textos. 
04.05.05 Quarta 22ª A Legislação e a Tipificação Penal Aula Expositiva, trabalho em grupo, elaboração de cartazes. Papel 40k, Hidrocor, Textos. 
05.05.05 Quinta 23ª Pesquisa e Leitura Dinâmica de Leitura, explanação da leitura realizada. Revistas, Artigos. 
10.05.05 Terça 24ª Visita ao Clarice Lispector Exposição do funcionamento do Centro de Referência Conversa 
11.05.05 Quarta Não teve aula Seleção da estagiária ---- ---- 
12.05.05 Quinta Não teve aula Oficina na ASA ---- ---- 
17.05.05 Terça 25ª Abuso Sexual contra Criança e Adolescente Estudo de Caso Artigos de Jornais sobre Abuso Sexual 
18.05.05 Quarta Evento Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Concentração na Praça do Diário de PE
Ato Público 
 
19.05.05 Quinta 26ª Reflexão sobre o Cuidar de si, cuidar Dinâmica da Pérola e do Cuidador/a Exposição verbal do sentimento que causou 
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do outro e o de ser cuidada. na dinâmica 
24.05.05 Terça 27ª Violência Contra a Mulher Estudo de Caso sobre violência Contra a Mulher, trabalho em grupo. 
Texto retirado de um artigo de jornal sobre 
Violência contra a Mulher 
25.05.05 Quarta 28ª Bancos Comunitários e os 30 Anos do GMM 
Apresentação sobre o Banco 
Comunitário com Representante da 
Visão Mundial 
Fita de Vídeo 
26.05.05 Quinta Feriado       -- ---- ---- 
31.05.05 Terça 29ª Projeto Lei – Violência Doméstica Aula expositiva Quadro branco e textos 
      
01.06.05 Quarta Evento 
Seminário da Associação 
Pernambucana das Profissionais do 
Sexo. 
Palestras com representantes da 
Sociedade Civil e Governamental e 
apresentação cultural das profissionais 
do Sexo. 
---- 
02.06.05 Quinta 30ª Encontro de Sensibilização para o uso de preservativo Palestra com representante do GMM. Camisinha, álbum seriado. 
07.06.05 Terça 31ª Delegacia da Mulher Palestra com as Agentes Policiais da Delegacia da Mulher 
Panfletos, Exposição verbal do 
funcionamento da Delegacia. 
08.06.05 Quarta 32ª Direitos das/os cidadãs/ãos 
Debate sobre o 
empoderamento/Direitos das/os 
cidadãs/ãos 
Texto referente ao artigo 5º da Constituição 
Federal. 
09.06.05 Quinta 33ª Direito à Saúde Palestra com representante do GMM. Quadro branco e textos. 
1406.05 Terça 34ª Garantias contra Abuso de Autoridade Aula expositiva. Quadro branco e textos. 
15.06.05 Quarta 35ª Garantias contra Abuso de Autoridade Aula expositiva. Quadro branco e textos. 
16.06.05 Quinta 36ª DST/AIDS Orientação para Palestra sobre DST/AIDS 
Álbum seriado, panfletos, cartazes, 
preservativos. 
21.06.05 Terça 37ª Homicídios de Mulheres no Estado de PE 
Apresentação dos dados estatísticos de 
Homicídios de mulheres em PE 
Boletim de Dados – SOS-CORPO, textos 
referentes a esses dados. 
22.06.05 Quarta Evento Seminário sobre Segurança Pública Atividade Externa. ---- 
23.06.05 Quinta FERIADO ---- ---- ---- 
28.06.05 Terça Evento II Feira de Direitos Humanos 
Apresentação Cultural, Debate sobre 
Direitos Humanos – Diversidade 
Sexual, Informes sobre entidades que 
trabalham em promoção e defesa dos 
Direitos Humanos.  
Barracas de várias entidades da Sociedade 
Civil e Governamental, materiais 
informativos, etc. 
29.06.05 Quarta FERIADO ---- ---- ---- 
30.06.05 Quinta FERIADO ---- ---- ---- 
      
05.07.05 Terça 38° Encontro Pedagógico / Estatuto da Criança e do Adolescente Exposição e Debate Textos, ECA, quadro branco, hidrocor. 
06.07.05 Quarta 39° Avaliação II Módulo Trabalho individual Papel ofício, caneta. 
07.07.05 Quinta Evento Passeio a FENNEART Atividade Externa ----- 
12.07.05 Terça 40° Visita a Delegacia da Mulher Atividade Externa ----- 
13.07.05 Quarta 41° Aula de Português Aula expositiva. Quadro branco, hidrocor. 
14.07.05 Quinta 42° Encontro com o Conselho da Mulher ---- Fala Expositiva. 
19.07.05 Terça 43° Estatuto da Criança e do Adolescente Leitura do ECA. Cartazes, quadro branco, textos, ECA. 
20.07.05 Quarta 44º SUS Conversa aberta Textos, quadro branco. 
21.07.05 Quinta 45° Departamento da Polícia da Mulher (UNIPRED) 
Roda de diálogo com representantes da 
UNIPRED. Fala expositiva. 
26.07.05 Terça 46° Preconceito, Discriminação e Racismo (Conceitos). Trabalho em grupo Cartazes, quadro branco, hidrocor, textos. 
27.07.05 Quarta 47° Seminário Mulher e Aids Palestras Fala expositiva 
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28.07.05 Quinta Evento Visita ao Museu do Estado Atividade Externa Exposição de fotos. 
      
02.08.05 Terça 48° Estatuto da Criança e do Adolescente Trabalho em grupo. Textos, ECA, cartazes, quadro branco. 
03.08.05 Quarta 49° Mulher Negra 
Roda aberta de diálogo com 
representante do movimento negro – 
Piedade. 
Fala expositiva, microfone. 
04.08.05 Quinta 50° O Dia das Margaridas Conversa aberta Informativo do GMM, textos. 
09.08.05 Terça 51° Palestra sobre Violência Terceira Idade Palestra com representante da UNUPRED. Quadro branco, fala expositiva. 
10.08.05 Quarta 52° Pessoa Idosa Trabalho em grupo e debate. Quadro branco. 
11.08.05 Quinta 53° 
Dinâmica sobre Comunicação 
(Percebendo o grupo, Línguas 
estrangeiras). 
Trabalho individual. Quadro branco, hidrocor, caneta, papel ofício. 
16.08.05 Terça 54° Reflexão sobre as nossas atitudes Conversa aberta ---- 
17.08.05 Quarta 55° Casamento, Divórcio e Separação. Dinâmica e debates sobre a temática. Formação de dois grupos, um com. Cartolinas, Revistas, Hidrocor. 
18.08.05 Quinta 56° ALCA 
Palestra sobre o histórico da ALCA, 
bem como as conseqüências de uma 
possível adesão do Brasil. Ministrada 
por Narciso 
Quadro Branco, questionário. 
23.08.05 Terça 57° Aspectos Legais: A Mulher e o Direito Civil 
Leitura de texto com as conquistas das 
mulheres no código civil de 2002 em 
comparação com o código de 1916. 
Texto 
24.08.05 Quarta 58° Palestra sobre Direito Civil – Família Palestra com o advogado Venceslau Tavares Fala expositiva 
25.08.05 Quinta 59° Oficina sobre Violência na Terceira Idade 
Dinâmicas com a facilitadora Claudeni 
Spinelli Sacos, cordas, chinelos, lápis, bolas. 
30.08.05 Terça Não Houve Capacitação Interna – Ronaldo Sales Oficina com representante do movimento negro 
Tarjetas, hidrocor, textos, papel madeira, 
papel ofício. 
31.08.05 Quarta 60° Conjuntura Política – Aspectos Legais: A mulher e o Direito Civil Palestra com a advogada do projeto. Textos, quadro branco. 
      
01.09.05 Quinta 61° Grito das/os Excluídas/os 
Debate com Narciso sobre a 
importância e a história do grito das/os 
excluídas/os 
Fala expositiva. 
06.09.05 Terça 62° Combate à Violência contra a Mulher – UNIPRED Palestra com Claudeni Spinelli Fala expositiva. 
07.09.05 Quarta Evento Grito das/os Excluídas/os Concentração em frente a Celpe Faixas. 
08.09.05 Quinta 63° Júri Simulado sobre Aborto 
Dinâmica em grupo simulando um Júri 
com a temática do Aborto. Três grupos, 
um contra, um a favor e o júri. 
---- 
13.09.05 Terça 64° Conjuntura Política Palestra com o Deputado Estadual Isaltino Nascimento. Quadro branco, fala expositiva. 
14.09.05 Quarta 65° Filme: “O crime do padre Amaro” – Aborto Filme e Debate Fita de vídeo, televisão, fala expositiva. 
15.09.05 Quinta 66° Saúde Natural Palestra Aula expositiva 
20.09.05 Terça 67° 
Propostas da Liderança p/ o 
enfrentamento da Violência contra a 
Mulher 
Oficina realizada com representante da 
UNIPRED. Trabalho em grupo. Quadro branco, papel ofício, caneta. 
21.09.05 Quarta 68° Homicídios de Mulheres – Boletim da SOS Corpo 
Leitura do Boletim da SOS corpo e 
debate Boletim do SOS-CORPO. 
22.09.05 Quinta 69° Dinâmica: “Minha Caminhada no Trabalho em grupo. Cartazes, quadro branco, hidrocor. 
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Grupo” 
26.09.05 Segunda Evento Tribunal do Júri no Fórum Joana Bezerra 
Visita ao Fórum Joana Bezerra e Júri 
com um caso de homicídio ---- 
27.09.05 Terça 70° Comentários sobre o Encontro no tribunal do Júri ---- Quadro branco, fala expositiva. 
28.09.05 Quarta Evento 
Seminário da Justiça e Cidadania – 
Referendo sobre a comercialização ed 
armas e munição / Lançamento do 
Comitê Estadual da Marcha Mundial de 
Mulheres em PE / Debate sobre Aborto 
Atividade Externa ---- 
29.09.05 Quinta 71° A Trajetória de Luta das Mulheres pelos Direitos Humanos 
Palestra realizada com representante 
do SOS-CORPO. Exposição de fotos, textos. 
      
04.10.05 Terça 72° Avaliação Escrita do Projeto Avaliação individual. Papel ofício, caneta, quadro branco. 
05.10.05 Quarta 73° Hábeas Corpus e Denúncia Palestra Aula expositiva 
06.10.05 Quinta 74° Feminismo e Juventude Oficina com Representante do Fórum da Juventude Fita de Vídeo, televisão, música. 
11.10.05 Terça 75° Mandado de Segurança e Ação Popular Palestra Aula expositiva 
12.10.05 Quarta Feriado ---- ---- ---- 
13.10.05 Quinta Evento Conferência Municipal de Saúde Participação na Conferência ---- 
18.10.05 Terça 76° Dinâmica: Jogo da Auto-Estima Conversa aberta. Papel ofício, caneta. 
19.10.05 Quarta 77° Direitos Trabalhistas Palestra com o advogado Paulo Fala expositiva. 
20.10.05 Quinta 78° Campanha do Desarmamento Debate Fala expositiva, texto. 
25.10.05 Terça 79° Mulher e Trabalho Trabalho em grupo, apresentação dos trabalhos. 
Livros, textos, quadro branco, hidrocor, papel 
ofício, 
26.10.05 Quarta 80° Corpo e Sexualidade Oficina com representante do Centro das Mulheres do Cabo. Cartazes, tarjeta, hidrocor. 
27.10.05 Quinta 81° Discriminação e Assédio Sexual Palestra com representante do Centro de Referência Clarice Lispector. Quadro Branco, textos. 
      
01.11.05 Terça 82° Adecon – Direito do/a Consumidor/a Palestra sobre os direitos do/a consumidor/a Panfletos. Fala expositiva. 
02.11.05 Quarta Feriado ---- ---- ---- 
03.11.05 Quinta Evento Pré-conferência de Direitos Humanos Participação da pré-conferência de Direitos Humanos  
09.11.05 Quarta 83ª Planejamento Familiar e Mortalidade Materna. 
Oficina realizada com representantes 
do GMM. Cartazes. 
15.11.05 Terça Feriado ---- ---- ---- 
16.11.05 Quarta Encontro Encontro com o Brüke - le Pont Conversa aberta com representante do Brücke – le Pont. Fala expositiva, câmera. 
17.11.05 Quinta X   __          ___       ___ 
22.11.05 Terça Confraternização Avaliação Dinâmica de fechamento do curso. Cola, Cartazes, tarjeta, lápis, hidrocor, música. 
23.11.05 Quarta X    -----       ----     ----- 
2411.05 Quinta Encerramento do Projeto Entrega de Certificados, Cartilha de sistematização do Projeto. Formatura 
Exposição de cartazes, Telão de fotos, 
microfone, fala expositiva, festa (comida e 
bebida). 
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Encontro de Planejamento: 
O planejamento foi construído no mês de janeiro, no sentido de desenvolvermos o 
cronograma de atividades (VER ANEXO), bem como o processo de divulgação do 
projeto e seleção das candidatas. 
 
Divulgação do Projeto: Convocatória e Seleção das Mulheres: 
Foram realizados panfletos, Banner do Projeto, Bolsa, camisas, divulgação na mídia no 
Programa Pernambuco Urgente da TV Guararapes, ficha de inscrição, realização da 
seleção das mulheres, a partir de entrevistas coletivas e dinâmicas de grupo, a fim de 
observar o perfil de cada um delas. 
 
Encontros Pedagógicos: 
Os encontros pedagógicos foram realizados uma vez por mês, com o objetivo de 
construirmos o plano de ação dos módulos. 
 
Aulas/Encontros Semanais: 
As aulas semanais foram realizadas durante três dias da semana: terças, quartas e 
quintas-feiras, sendo que as duas primeiras com três horas de duração e a terceira com 
duas horas. 
A quinta-feira foi pensada como uma estratégia de fortalecimento político institucional, 
em virtude da necessidade de se juntar ao grupo das promotoras às outras mulheres da 
comunidade ligadas a diversos projetos da Instituição. 
 
Divulgação da experiência: 
Participação de uma promotora no Programa da Rádio Capibaribe sobre paternidade e 
pensão alimentícia. Realização de palestras e oficinas nas suas comunidades; 
divulgação da experiência em Afogados da Ingazeira – Sertão do Pajeú. E divulgação 
nos espaços políticos como: fóruns, conferências, seminários, reuniões, entre outros. 
 
Atividade Extra Sala: 
Essas atividades realizadas fora dos espaços da Instituição tiveram finalidades 
pedagógicas, no sentido de procurarmos relacionar as informações teóricas com o que 
acontece na prática. Foram momentos realizados sempre que necessário, ou seja, 
sempre de acordo com os assuntos abordados nos módulos ou que fosse da 
necessidade do grupo em conhecer determinado assunto na prática. 
 
Eventos Políticos, Atos Públicos e Espaços de Controle Social: 
Essas atividades geralmente eram realizadas em espaços fora da Instituição, tendo 
objetivo de mobilizar e fortalecer as mulheres nos espaços de articulação política e de 
controle social, buscando empoderá-las, no que diz respeito ao enfrentamento da 
violência contra a mulher ou a qualquer forma de violação dos Direitos das Mulheres, ou 
melhor, dos Direitos Humanos e no acesso a Justiça. 
 
PARTICIPAÇÃO    DEBATE       MOBILIZAÇÃO    ARTICULAÇÃO 
PARCERIA    FORMAÇÃO    DIREITOS HUMANOS   
MÍDIA  PREVENÇAO   ENFRENTAMENTO   ACESSO   DIREITOS   EXERCÍCIO    
CIDADANIA  JUSTIÇA   CONHECIMENTO  PODER SEGURANÇA   INTEGRAÇÃO  




As palestras foram realizadas por profissionais do âmbito do Direito, da Saúde, da 
Educação, do Social, bem como representantes do Governo: deputado/a, representante 
do Prefeito do Recife e da Prefeita de Olinda, como também do Ministério Público. As 
palestras também eram realizadas pela equipe do projeto. Os encontros, geralmente, 
aconteciam durante os três dias da semana (terças, quartas e quinta), com duração de 
três horas. Os temas trabalhados podem ser observados mais detalhadamente na 
apresentação do cronograma de atividades que se encontra no final deste relatório.  
 
 
Encontros de Monitoramento do Processo: 
O monitoramento foi realizado sempre pautado nas avaliações processuais, na 
checagem do cumprimento das metas e objetivos do projeto. Com o intuito de 
acompanhar e resolver questões de ordem maior como o próprio planejamento e 
administração dos recursos, as ações de monitoramento foram também propositivas 
nas dificuldades, sugerindo e apontando soluções concretas. Os momentos de 
monitoramento basearam-se sempre no diálogo e na participação coletiva entre 
educandas, educadoras e coordenação através de encontros e reuniões específicas.. 
 
 
Avaliação com as Formandas: 
 
1. Como você se sente quando está com seu grupo nos encontros? 
• Sinto-me muito bem, às vezes estou com problemas e quando estou no 
grupo me sinto melhor. 
• Bem, porque são muitos assuntos debatidos. 
• Nos encontros do grupo eu me sinto feliz junto com as colegas. 
• Muito bom, às vezes um pouco transtornada, pois o cheiro do café que o 
grupo toma me deixa enjoada. 
• Sinto-me muito bem, pois é um momento de aprendizado. 
• Eu me sinto bem, porque quando a gente se encontra aprende mais alguma 
coisa com as companheiras. 
• Eu me sinto relaxada e de bem com a vida, as pessoas que fazem parte do 
grupo são muito inteligentes e repassam o que sabem, mas os encontros 
das quintas-feiras não são muito interessantes. 
• Sinto-me feliz, por vê várias pessoas, mulheres tentando conhecer melhor 
seus direitos. 
• Eu me sinto muito bem, porque adorei participar desse curso de fazer novas 
amizades e adoro os encontros. 
• Sinto-me muito bem. 
• Muito bem, as companheiras são bem descontraídas, ficam a vontade para 
debater o assunto, porém nas quintas, na minha opinião, poderia mudar 
colocando palestra sobre o curso ou não, porque agora só tem promotoras 
legais. 
• Sinto-me feliz. 
• Sinto-me bem. Nosso grupo é unido e tranqüilo. 
• Eu me sinto bem, pois em grupo é melhor para nós refletir melhor. 
• Sinto-me muito bem, gosto de está no grupo. Sinto falta quando não posso 
vim ao encontro do grupo. 
• Eu me sinto bem, porque aqui todas colocam suas opiniões em cada assunto 
colocado nos encontros, assim nós aprendemos mais uma com a outra. 
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• Sinto-me bem, como se fosse minha casa com meus familiares, me sinto 
criança. 
• Antes eu me sentia mais à vontade. É bom haver críticas construtivas e não 
para desconstruir. Isso não significa que todas do grupo são assim. 
 
2. Qual a atividade que mais chama sua atenção na realização do projeto? 
 
• Dos direitos da mulher essa é que gosto mais, porque fiquei sabendo de coisa 
que não sabia. 
• Gostei muito das palestras, porque gosto de ouvir explicações de pessoas mais 
informadas. 
• As aulas com Lucidalva, porque é instrutiva, alegre e animada. 
• Abuso sexual – através desse curso fiquei sabendo como abordar uma criança 
ou adolescente, vítimas de abuso sexual. A abordagem deve ser tranqüila para 
não assustar a vítima (criança ou adolescente), não mostrar ansiedade, não 
fazer perguntas detalhadas. Passar o máximo de confiança para a criança ou 
adolescente, para que ela sinta-se à-vontade para expor o fato. 
• Aulas que foram feitas por Lucidalva, por nos trazer alegria e nos fazer alegre e 
feliz. E aulas com Socorro, pois quantas vezes eu me sentia triste e as 
atividades me faziam sorri. 
• Foi da gente sair do espaço e ir visitar outros órgãos, instituições e palestras. 
• Quando tem um convidado de fora para dá uma palestra, e a visita ao Clarice 
Lispector.  É ótimo. 
• Atividade externa, Feira de Direitos Humanos, esta foi bem lucrativa e 
expectativa. O que não gostei foi à oficina do idoso, não foi uma coisa 
construtiva e sim desagradável, era para trabalhar a comunidade e não só com 
as participantes do curso promotoras. 
• A atividade que me chamou atenção foi uma atividade feita por Claudenir 
Spinelli, cujo tema foi “Cuidadora”. Nesta atividade aprendi na própria pele, 
como deveria me comportar como cuidadora de idosos. Aprendi e senti a sua 
dificuldade, ajudou-me a compreendê-los mais. 
• Os debates com os temas atuais, violência contra a família, a mulher e a 
sociedade. 
• As palestras das Delegadas. 
• As atividades feitas em grupos. Todas como do racismo, preconceito, agressão 
contra mulheres e adolescente. 
• Quando as palestras eram sobre Leis e políticas. 
• Todas me chamaram a atenção. Mas a que mais gostei foi a palestra sobre 
soro-positivo que tiraram todas as minhas dúvidas. 
• Foi a palestra sobre violência e abuso sexual contra criança e adolescente. 
• Quando vem gente de fora convidado pelo grupo para dar palestra. 
• Atividade externa, principalmente, a visita ao Clarice Lispector. Lá aprendi que 
diante das injustiças, que nós mulheres sofremos ao longo dos anos, a 
sociedade está buscando melhorias para as mulheres. 
 
 3. Qual é a sua idéia sobre cidadania? 
 
• Repassar os conhecimentos do que se aprende. Apoiar o nosso próximo nas 
dificuldades. 
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• Os direitos de uma cidadã são muito importantes. 
• É todo cidadão que cumpre com suas obrigações e luta para que seus direitos 
sejam cumpridos. 
• Cidadania é um instrumento necessário para vida de cada um. 
• Eu acho que é você ajudar seu grupo, ajudar uns aos outros, é trocar idéias. 
• São direitos e deveres de cada cidadão e cidadã. 
• É o indivíduo que realiza bem suas funções de cidadão. Todo povo do mundo 
tem direito ser cidadão e cidadã. De um mendigo ao Presidente. Cidadão é 
aquele que tem o direito de ir e vir. 
• Cidadania é quando o indivíduo busca os direitos dentro da sociedade, através 
do voto, é uma luta contínua, diante dessa luta que nós cidadãos e cidadãs 
procuramos mudar essa sociedade desigual que temos. 
• São direitos dados ao cidadão e deveres também. Direito ao voto é dever 
também, direita à vida, direito a opinião própria e dever de respeitar a opinião do 
próximo. Dever de respeitar as autoridades e direito a exigir delas, etc. 
• Para mim é um conjunto de respostas positivas, aceitação por todos os 
excluídos. 
• É ajudar a quem precisa. 
• Que as pessoas deveriam ter estes conhecimentos que tivemos. 
• Cidadania é o exercício dos nossos direitos. 
• Quem não conhece sua cidadania é pessoa não muito esclarecida de sua 
educação de cidadão e cidadã. A cidadania é tornarmos educadas e educados 
em todos os direitos. 
• Minha idéia sobre cidadania é repassar tudo aquilo que você aprendeu para as 
pessoas que tem dúvidas, ajudando no que puder. 
• A minha idéia sobre cidadania é que eu aprendi sobre os direitos e deveres que 
são negados a sociedade a pretendo repassar na minha sociedade. 
• Quando fazemos parte de uma sociedade e tem nossos direitos conquistados e 
somos respeitadas como pessoa. 
• Exercer seus direitos e cumprir seus deveres. 
 
4. E sobre o exercício da política? 
 
• É sempre válido exercer a política mesmo que seja em nossa casa. Buscar 
conhecimentos e colocar pra fora o que pensamos. Lutar pelos nossos direitos 
com coerência. 
• A política é muito desrespeitada, pois os políticos não consideram nem eles 
mesmo, muito menos o povo. 
• O exercício da política é lutar pelos direitos de seus cidadãos. 
• A política para nós é muito importante porque tomamos conhecimento das leis. 
• É não concordar com tudo o que os políticos falam. 
• Está tudo errado a gente elege os políticos para nos apresentar, ser nosso 
representante, ao contrário, eles se beneficiam e esquece do povo que lhes 
elegeu. 
• Esse é um assunto que eu acho confuso, mais através das palestras, 
reportagens, percebi que não é só um partido são vários. A televisão procurando 
sempre mostrar o lado diferente da história, as pessoas precisam se aprofundar 
mais para compreender o que realmente está acontecendo na política. 
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• Não tenho muito a falar sobre o exercício da política, pois não a compreendo 
muito. Para mim a política deveria ser para ajudar o povo e não para prejudica-
lo. Cada dia o cidadão brasileiro que mora em subúrbio fica mais pobre e os 
políticos mais ricos. 
• Hoje esse assunto está cheio de mal entendido. A política é algo positivo na vida 
e na história, sem política dentro de casa é ruim, mandamos embora os políticos 
perversos e colocaremos novas pessoas para ocupar este posto. 
• Não gosto de política, mas gostei muito do encontro que nós tivemos com o 
Deputado Estadual Isaltino Nascimento. 
• Que os políticos poderiam exercer com mais sinceridade. 
• É procurarmos entender a política e exercer nossa cidadania. 
• É muito complicado, porque os interesses políticos são maiores e sem muitos 
projetos para a pessoa humana. 
• O exercício da política deveria ter mais respeito com a sociedade que confiam e 
confiaram neles. 
• O exercício da política era para ser um serviço que não fosse falho, porque 
somos nós que colocamos eles dentro do congresso, mas como o povo não 
sabe quais são os seus direitos, eles se sentem no direito de prejudicar a 
sociedade. 
• Precisamos sempre estar cientes do que acontece dentro da política, para que 
não sejamos mal informadas. 
• Nós elegemos um representante (político) para nos representar (povo), 
buscando o melhor e ser a nossa voz, infelizmente, quando ele chega no poder, 
em primeiro lugar, estão os seus interesses. 
 
5.  Sua consciência e seu conhecimento sobre saúde preventiva aumentaram? 
 
• Aumentou ainda mais através da palestra que aconteceu no mesmo espaço do 
curso, nas quais as palestras eram voltadas para quem é portador do vírus HIV. 
Pude vê o quanto ainda é forte o preconceito com os portadores de HIV. E não é 
fácil combater o preconceito. É bom acontecer esses encontros, porque é 
através do encontro que vai sensibilizar as pessoas e mudar a visão do 
preconceito. É lamentável que exista em unidade de saúde pública o descaso. 
• Sim. 
• Sim. A saúde é muito importante e sua prevenção também. 
• Foi bom, porque nos conhecemos mais e colocamos para os nossos grupos 
como se prevenir da DST/AIDS ou outra doença. 
• Sim, porque eu aprendi mais sobre as doenças sexualmente transmissíveis e 
vão me ajudar futuramente. 
• Já tinha conhecimentos, mas aumentaram e ajudaram bastante. 
• Sim, através do seminário e a feira oferecida no grupo, aprendi ainda mais sobre 
DST/AIDS. 
• Sim. Pouco sabia sobre a saúde preventiva, hoje mesmo, chegando quase na 
metade do curso, posso dizer que as aulas sobre DST quebraram conceitos e 
me ajudaram muito. 
• Melhorou muito. Todo conhecimento é clareza. 
• Sim. 
• Sim. Só que a população infantil está aumentando e esta precisa de atenção da 
família e dos assistentes de saúde. 
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• Sobre saúde preventiva fiquei com muito conhecimento. 
• Sim, apesar de ter um pouco de conhecimento, adorei as palestras e debates 
que tiraram todas as minhas dúvidas e pretendo repassar. 
• Sim, já tinha um conhecimento sobre a prevenção, mas com as palestras e 
debates sobre a saúde da mulher me fez compreender que posso repassar para 
outras pessoas. 
• Sim, porque eu aprendi muitas coisas que eu ainda não sabia, e também pude 
transmitir para outras pessoas. 
• Aumentaram. Esse curso foi muito esclarecedor em todos os aspectos, 
realmente foi uma luz, principalmente pra mim, que por muitos anos estava sem 
estudar. 
 
6.  Como é que você hoje vê a questão política? 
• Temos que acompanhar o que está acontecendo no nosso país, para que não 
nos enganemos com nada. 
• Uma terrorização dos próprios políticos. 
• Nunca gostei muito de política mais hoje procuro me interessar mais pelo 
assunto. 
• A questão política está muito confusa, esse mensalão e o desrespeito desses 
políticos. 
• Eu vejo um pouco razoável, porque nem tudo está completo. 
• A questão política é nada mais que esses políticos que só querem tudo para si 
mesmo, e não pensam que os outros precisam de sua ajuda e o que eles 
fazem é só roubar e nada resolvem. 
• A questão política está uma verdadeira vergonha, uma bagunça. Mas tem 
conserto. 
• Uma tristeza, não entendo como um político passa tanto tempo na faculdade, 
em partido, lutando por melhoria, mas acabam procurando sempre iludir as 
pessoas. Espero que um dia eles tenham consciência de procurar realmente 
melhorar a sociedade. 
• A questão política para mim é vergonhosa. A política neste momento não tem 
nenhum crédito, não dá para confiar. 
• É muito complicado porque a sociedade acha que não tem nada a ver com 
essa situação, mas preciso dentro do meu espaço mostrar que é dever de 
todos. 
• A política é muito corrupta. 
• A questão política continua a mesma e até pior. 
• Eu pensei que com o PT no governo federal não iria ser mais um a infringir a 
lei. 
• A questão política eu vejo de uma forma que não tem jeito porque há muita 
corrupção entre os políticos. 
• As questões políticas são pessoas que tem dinheiro e não querem que o pobre 
chegue a ter um pouco de dignidade. 
• Eu vejo que a política cada dia mais cresce os que já tem poder e diminui os 
menos favorecidos. 
• Estou triste e decepcionada com as informações que recebemos todos os dias 
através da imprensa. A cada dia fica provado que os políticos se interessam 
pelo voto do povo, mas o bem estar do povo é o que menos importa para eles. 
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7.  O que aprendeu mais nesses encontros? 
• Diante de tantas reivindicações, em 1988 foram as mais atendidas: Direitos por 
igualdade entre o homem e a mulher; Criação da Delegacia da Mulher: 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e outros; Palestra com um 
advogado, onde foi trabalhada a questão dos filhos adotivos que é reconhecido 
perante a Justiça como filhos legítimos – e o pai tem um prazo de 2 a 3 anos 
para constatar a paternidade, caso acha que ele não seja o pai. 
• Tudo um pouco de cada coisa que aprendi foi e está sendo aproveitado. 
• Aprendi várias coisas entre elas compreender melhor o medo das mulheres 
espancadas não denunciarem seus companheiros. 
• Aprendi a lutar pelos meus direitos e conhecer mais outros grupos que lutam 
para melhores condições de vida. 
• Aprendi a levar informação para outros grupos. Aprendi a conversar e a como 
chegar mais na delegacia. 
• Aprendi muito como me expressar diante das pessoas perdi mais a intimidade. 
• Aprendi muito sobre nossos direitos e os dos outros e a respeita-los. 
• Dados sobre a violência doméstica, homicídios de mulheres, Direitos humanos, 
onde busca-los, estatuto da criança e do adolescente, tantas outras. 
• Aprendi a ser mais popular, a me expressar, a respeitar as pessoas e suas 
opiniões. Aprendi a respeitar pessoas com opções sexuais diferentes, etc. 
• Aprendi tantas coisas boas e belas mulheres cheias de esperanças e querendo 
servir a comunidade. 
• Aprendi muita coisa e o que aprendi passei para as minhas amigas. 
• Aprendi muito. Como me cuidar sexualmente, como proteger filhos, os 
adolescentes que conheço, como proteger as mulheres vítimas de violência. 
• Eu tive mais conhecimento dois direito do/a cidadão/ã. 
• Aprendi mais sobre os direitos das mulheres. 
• Aprendi sobre os direitos das mulheres e sobre a violência doméstica e outras 
coisas mais. 
• Eu aprendi mais sobre a violência doméstica que eu já ouvir falar mais nunca 
me interessava, mais com as discussões dentro do grupo posso repassar o 
assunto. 
• Aprendi que devemos procurar ajudar o nosso próximo no que for possível. 
• Conviver com o outro, respeitando suas opiniões, procurando dar melhor de 
mim. 
 
8.  Em que o trabalho do Projeto Promotoras Legais Populares ajudou você: 
Na vida familiar 
• Diante da família não mudou muito porque eu tenho mais contato com a minha 
tia do que com os outros, e a minha tia é esclarecida diante dos assuntos 
abordados nos cursos. 
• Ajudou-me a ter mais conhecimentos. 
• Nos conhecimentos dia a dia junto com a família na comunidade. 
• Ajudou a dialogar, quando existir brigas, sentar e conversar. 
• Na minha própria casa e sei dos meus limites. 
• A ser mais expressiva. 
• Orientando meus filhos. 
• Ajudou a explicar a família de casa nossos direitos. 
 
 71
Na vida pessoal 
• Na minha vida pessoal sim, ajudou-me no meu processo e ajudara em outra 
causa que irei levantar. Não serei mais tolerante com as pessoas que me 
colocaram no SPC, procurarei os meus direitos até porque sou eu que estou 
sendo prejudicada. 
• Como eu me defender, como agir e como denunciar. 
• A saber, dos direitos que não sabia e agora eu aprendi. 
• Ajudou-me tanto na vida pessoal quanto na comunitária, a lidar com as pessoas. 
• Fiquei mais segura e confiante. 
• Falar, reivindicar, procurar e onde buscar nossos direitos como cidadãos.  
• A cuidar mais de mim e dos meus direitos. 
• Em muitas coisas, muito participativo até no mundo da justiça, nos debates da 
Fundação Joaquim Nabuco, no grupo justiça e cidadania. 
• Sinto-me mais segura sobre os meus direitos. 
• Ter conhecimentos do que eu como mulher tenho direito. Na vida familiar, na 
vida pessoal e na comunidade. 
• Ajudou-me a ter mais conhecimentos. 
• Em vários assuntos entender as leis para me orientar. 
• Ajudou-me na vida pessoal, porque me ensinou como me expressar. 
• Na vida pessoal porque o que eu aprendi vai me ajudar muito. 
• Aprendi a me valorizar através dos meus direitos. 
• Minha vida mudou. 
• Ajudou-me em conhecimentos.   
 
Na vida Comunitária 
• Já encaminhei uma amiga para o espaço Clarice Lispector no qual ela não sabia 
da existência do espaço. 
• Ensina ao grupo procurar o nosso direito e ajudar aquele que precisa. 
• Passar informações para as pessoas que realmente precisam de ajuda. 
• A passar exemplos e informações que eu não conhecia e era importante 
conhecer. 
• Orientar as pessoas através dos direitos e onde buscar ajuda. 
• Os nossos direitos e deveres diante da sociedade. 
• Enquanto na comunidade, já caminhei uma amiga para o espaço do Clarice 
Lispector, no qual ela não sabia da existência do espaço. 
• Na comunidade ensino um pouco que aprendi.  
 
9.  Como é que você se sente agora, depois dessas atividades de formação? 
• Me sinto fortalecida, respeitada e mais feliz. 
• Eu me sinto mais informada. 
• Me sinto mais experiente. 
• Me sinto melhor, pelo menos sei o que quero e pra onde eu ir vou mais 
preparada para caminhar junto com meu povo. 
• Me sinto segura e sei como conversar, procurar as secretarias de segurança e 
outras. Sei dialogar sem briga com os soldados da civil e militar. 
• Me sinto mais segura no que vou fazer e no que vou falar, e mais experiente. 
• Me sinto outra pessoa, sinto-me segura em passar informações. 
• Muito bem, esse curso é bastante proveitoso, um pouco que aprendi repassei 
dentro da minha comunidade (oficina de Direitos Humanos). 
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• Me sinto uma pessoa mais informada e menos ignorante e quero aprender muito 
mais. 
• Muito feliz. 
• Mais sábia. 
• Muito melhor, até por questão de ser estudante e sonhadora, pois sonho 
ajudando pessoas injustiçadas. 
• Me sinto muito bem. 
• Em vários assuntos, entender as Leis para me orientar melhor. 
• Me sinto bastante vitoriosa. 
• Eu me sinto melhor que antes. 
• Me sinto mais informada diante dos direitos humanos e buscarei mais e mais. 
 
10.  Quais os assuntos que você mais gostou? 
• Política e Direitos da Mulher. 
• Sobre saúde com Fátima, e como cuidar dos idosos com Claudenir. 
• É necessário conhecer todos os assuntos que foram abordados, mas o que mais 
me chamou atenção foi sobre abuso sexual e a palestra sobre a pessoa idosa 
com Claudenir. 
• Gostei sobre a violência contra a mulher e contra os idosos. 
• Dos Direitos da Mulher. 
• Direitos Humanos e sobre o aborto. 
• As visitas e as palestras e as educadoras. 
• Todos, como prevenção, como injustiçada que já fui na vida, como pessoa e 
como mulher. 
• DST e os assuntos dos passeios. 
• É impossível fazer esse questionamento, todos os temas e metodologia foram 
muito ricos. 
• As DST, dinâmicas do Cuidar-cuidadora, idoso/a, a ALCA, Estatuto da Criança e 
do Adolescente, etc. 
• Todos foram importantes, o que chamou atenção foi os dados sobre as penas 
dos crimes e como a Lei precisa de mudança. 
• Todos os assuntos foram muito importantes e muito gratificantes. Obrigada. 
• Gostei dos Direitos Humanos, o que são direitos e deveres. Dos Direitos 
Humanos, porque dentro da Constituição de 1988 foi aprovada os direitos da 
mulher e  como todo direito à vida. 
• Crimes da violência contra a mulher. Por eu saber das penas, os artigos, não 
sabia o que significava. Informação é fundamental. 
• Todo o assunto foi bom e ajudou muito. 
• O assunto que mais me chamou atenção foi sobre gênero, porque o 
comportamento existente entre homens e mulheres que se encontram no 
espaço de trabalho, na vida pública, na sexualidade, na reprodução, na família, 
etc, são diferentes. 
 
11.  Como tem sido sua participação na comunidade? 
• De orientação, sobre vários aspectos: violência da mulher, da criança e 
adolescentes, sobre prevenção D.S.T. Aids etc. 
• Procuro ajudar na medida do possível. 
• Minha participação foi repassar sobre direitos humanos para a minha Entidade e 
pretendo repassar muito mais. 
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• Para mim, continua sendo boa, as vizinhanças, a igreja, etc. 
• Eu me sinto excelente, tudo que eu recebo, eu devolvo com mais carinho do 
mundo. Eu quero dar o que eu recebo. 
• Minha participação na comunidade tem sido naturalmente, como eu sempre 
participo. 
• Boa, interessante. 
• Levando assuntos informativos nas entidades, participando com as crianças do 
PET, idosos, biblioteca comunitária, nas reuniões do grupo, com muita 
satisfação. 
• Não tenho tido muita participação na comunidade, mais o pouco que tenho tem 
sido proveitoso e interessante. 
• Faço o possível para levar para todas/os os conhecimentos adquiridos, acho 
minha participação boa. 
• Na minha comunidade passei a ser mais cidadã. 
• Têm sido ótimo, com mais conhecimentos. 
• Razoável, ensinando alguns diretos na Lei que temos. 
• Minha participação na minha comunidade está ótima, porque fiz uma palestra 
falando sobre os direitos humanos na entidade que faço parte e adorei repassar 
tudo que aprendi. 
• Procuro ajudar na medida do possível. 
• Pretendo me integrar m algum Conselho Comunitário, seja aqui em Ouro Preto 
para ser mais participativa. 
 
12.  Você se acha mais capaz e segura para dialogar com as pessoas e 
instituições? 
• Sim, e isso já esta acontecendo, pois algumas pessoas já me procuram para 
obter orientações. 
• Sim por que após o curso já ajudei uma família orientando na educação dos 
filhos. 
• Sim, busquei e continuarei buscando informações para repassa-la para as 
pessoas. 
• Talvez sim. 
• Me acho; e isso já está acontecendo, pois algumas pessoas já me procuram 
para obter orientações. 
• Sim, porque já passei muita informação que aprendi para uma amiga e ela foi 
para a Delegacia da Mulher e Clarice Lispector. 
• Sim, apesar de ser tímida tenho certeza que sou capaz de influenciar outras 
pessoas, disso eu tenho certeza. 
• Sim, porque estou aprendendo a conhecer mais os valores e direitos das 
pessoas. 
• Eu me sinto sim. 
• Sim, pois às vezes tenho escutado e procuro ajudar. 
• Sim. 
• Acho sim. 
• Sim, agora consigo me relacionar com qualquer tipo de pessoa mesmo sem 
conhecê-la. 
• Sim, antes apesar de participar do grupo na minha comunidade, tinha medo de 
falar o que pensava, hoje eu falo, discuto, imponho minha participação. 
• Com certeza. 
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• Acho diante do que eu aprendi. 
• Sim, porque eu passo informação para outras pessoas. 
• Acho que posso influenciar conversando, mostrando as coisas boas do curso. 
• Não muito, mais com a carga que eu tenho posso tentar ajudar alguém que 
precise. 
 
13.  Vale a pena continuar se encontrando? Por que? 
• Tenho certeza que sim. 
• Sim, porque esse curso nos passa informações importantes. 
• Sempre é bom e válido trocar idéias, é através delas que ficamos informadas. 
• Sim. 
• Sim. 
• Sim, mais às vezes os encontros são um pouco chato. 
• Vale sim. Devemos sempre continuar, porque falta entender mais a Constituição, 
os Direitos – as leis sobre racismo, preconceito e violência. 
• Sim, e que nas quintas-férias tenham mais facilitadores. 
• Sim, é uma pena o curso já ter que acabar. 
• Vale sim. 
• Vale. 
• Enquanto o curso durar sim, depois quem sabe. 
• Sim, o curso ficou alguma coisa pendente, mais poderia ter outra parte mais 
aprofundada nos assuntos abordados. 
• Isso não é pergunta, é confirmação garantida. 
• Vale, se todas concordarem, porque cada vez que a gente se encontrar 
aprenderemos mais. 
• Sim. 
• Acho que sim, pois se encontrando aprendemos mais. 
• Sim, mas também com outras mulheres da comunidade. 
 
14.  O que você tem achado dos materiais distribuídos (textos, panfletos, jornais, 
entre outros)? 
• Muito bom, me ajudam muito. 
• Cada um deles tem sua importância na nossa informação. 
• Achei interessante os panfletos e jornais neles contidos informações nos quais 
podemos ler e refletir. Por exemplo. Panfleto sobre a violência contra a mulher 
no caso de estupro, violência psicológica, diferença de salário entre homens e 
mulheres, incentiva o cidadão/ã a praticar o sexo com segurança. 
• Tenho gostado muito porque são bem interessantes para nosso aprendizado. 
• Ótimo, sempre quando tenho tempo fico lendo os panfletos. 
• São ótimas porque são meios de informações. 
• Ótimos, tem nos ajudado bastante par lermos os livros para ler em casa e 
passar para alguns jovens que estudam. 
• Os materiais têm sido ótimos. 
• Muito proveitoso, pois se fosse para eu comprar não teria condições financeiras. 
• Foram muito bons. 
• Material atualizado para as temáticas. 
• Muito interessante e informativo. Há panfletos que nunca tinha lido ou ouvido 
falar, exemplo, a Marcha, as Margaridas, etc. 
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• Bom, para se aprender ou registrar precisamos de algo que são esses materiais 
só o facilitador falando as pessoas não conseguem assimilar as coisas. 
• Muito importante e bem explicativa, tem que ser guardados para quando eu 
precisar saber algumas coisas, só é ler. 
• Bom instrutivo. 
• Ótimo, porque os textos nos acompanham nas aulas. 
• Todos foram bons. 
• O material que eu recebi é muito explicativo e interessante posso tirar as 
dúvidas que houve. 
 
15.  Você acha que outras pessoas foram beneficiadas com esse projeto, pela 
forma de sua atuação? Quem? E de que forma? 
• Sim. Grupo de gestantes, comunidade, repassando tudo que aprendir. 
• Sim várias pessoas através de toda informação adquirida conseguirão trabalho. 
• No momento uma amiga foi beneficiada pela minha indicação no espaço Clarice 
Lispector. 
• Sim, uma amiga com problema com o marido. 
• Sim, porque o projeto ajuda muito e tem pessoas que saíram por conseguir 
emprego. 
• Sim, porque algumas de nossas colegas do projeto estão trabalhando e nos 
ajudou em outros cursos passando em alguns concursos. 
• Houve um caso na minha família e com o conhecimento que eu adquirir foi 
contornado. 
• Sim. Meus filhos, meu marido, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, 
meus sobrinhos, etc. Pela minha conduta, com o meu talento que adquirir no 
grupo e até pelas apostilas que tenho e os panfletos que recebi no projeto. 
• Sim, porque teve pessoas que me disseram que apanharam do marido e eu 
aconselhei ir para a Delegacia da Mulher. 
• Com informações recebidas nas discussões. 
• Sim. Não sei dizer o nome de todas mais posso citar uma. Ana Rose deixou o 
curso para trabalhar.  
• Sim, o grupo que participo através das minhas informações e oficinas. 
• Com certeza, a comunidade em geral – através das Promotoras Legais 
Populares. 
• Acho porque teve gente que saiu para trabalhar, como: Severina e outras que 
estão se formando na sua associação. 
• Sim, as visitas nos grupos da APPS, na comunidade através da minha 
competência. 
• A comunidade, as escolas com trabalhos de prevenção da violência contra as 
mulheres. 
• As pessoas que saíram porque arrumaram um emprego. 
 
16.  Você age na comunidade no sentido de mudança? Como? 
• Sim através de boas informações e esclarecimentos. 
• Sim no meu jeito de agir com o meu próximo. 
• Sim, repassar informações das palestras e do próprio curso. 
• Sim, com certeza mudança para melhor, dando conselhos, fazendo palestras 
para minha comunidade e ajudando no que eu puder. 
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• Sim, falando dobre as barreiras de risco da comunidade e orientando sobre o 
INSS. 
• De acordo com o acontecimento que posso ajudar. 
• Na questão de comportamento de conhecimento e até pela minha conduta. 
• Que esteja mais segura.  
• Tento atualizar as pessoas sobre seus direitos. 
• Sim, o pouco que tenho feito é quebrar conceitos antigos. Ex: AIDS pega com 
beijo na boca. 
• Sim, sempre acompanhando as mulheres do grupo, mostrando as conferências, 
orçamento participativo que precisamos está unidas para lutar por melhoria 
dentro da nossa comunidade. 
• Sim, através de informação nas reuniões e até nas ruas, quando necessários. 
• Sim, na maneira do possível. 
• Sim. Quando vejo alguma violência, chamo e começo a dialogar com a pessoa 
e, então, graças a Deus fica tudo bem. 
• Sim, quando me sinto mais informada das coisas, vejo mudanças. 
• Sim, a minha entidade só tem 3 anos mais fizemos várias coisas que  conselho 
não fez e nem outros grupos que existe na comunidade. 
 
17.  De que forma você pode contribuir com as transformações sociais? 
• Exercendo o meu direito. 
• Ensinando o que aprendir sobre direitos humanos. 
• Através da comunicação, ou seja, repassar o que se aprende nas palestras e no 
próprio curso. Já trabalhei voluntária durante muitos anos.  
• Contribuo votando. 
• Ajudando o outro. 
• Transformação social que eu posso contribuir é repassar tudo aquilo que eu 
aprendi. 
• Participando das assembléias populares, de seminários sobre saúde, direitos 
dos filhos, explicando algumas leis e o que precisa para encaminhamento dos 
documentos junto com o xerox.  
• Eu contribuo com meu conhecimento de tudo com que eu aprendi. 
• De forma social eu acho que faço felizes as pessoas que sofria com o 
desconhecimento das funções das leis sociais. 
• Acompanhando os movimentos sociais de rua, nas plenárias públicas de 
interesse da sociedade, conferências, levando minhas reivindicações, reuniões 
de estudos. 
• Contribuo exercendo meus direitos e deveres de cidadã. 
• (Voltando) exercendo sempre o meu Direito. 
• Participando das reuniões e das mudanças e dos projetos. 
• Exercendo o direito de cidadã e com os deveres. 
• Ajudando a comunidade e procurar denunciar, entre outros. 
• Participando na comunidade junto com o grupo, participando das caminhadas, 
palestras, cursos e outros. 
• A transformação social é que posso ajudar qualquer pessoa na minha 
comunidade. 
 
18.  Como foi sua experiência no Tribunal do Júri? 
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• Apesar de não ter ido, fiquei admirada com o que as colegas aprenderam. Valeu 
a experiência. 
• Eu fiquei muito triste por ver um rapaz tão novo respondendo por vários crimes. 
Eu tive como experiência uma realidade triste de várias pessoas que vivem no 
mundo do crime.  
• Foi muito bom. 
• Apesar de não ter ido, fiquei admirada com o que as colegas aprenderam. Valeu 
a experiência. 
• Foi de atenção em todos os fatos acontecido em um julgamento de um réu. As 
opiniões das defesas dos promotores, advogados e juiz, as diferenças que 
vimos dos julgamentos de pessoas com classe diferente. 
• Fiquei admirada com as colocações do Juiz, foi uma experiência nova. 
• Foi a primeira vez que assistir um júri tão difícil e cheio de acusações com e sem 
fundamento. Com fundamento porque teve uns crimes conhecidos e sem 
fundamento porque se foi crime porque negar o que praticou. 
• Foi muito importante e triste, porque sou mãe e é duro ver um filho sendo 
condenado. 
• Foi muito bom, o juiz começou a tratar os presos condenados como pessoa, na 
hora do júri, tira a algema, a polícia armada fica fora da sala do júri, o Juiz se 
dirige ao detento com respeito, isso todas as pessoas podem observar. 
• Pela primeira vez na vida participei de um julgamento, tinha uma enorme 
curiosidade de assistir, por outro lado vi a frieza de um ser humano, quantas 
pessoas ele tinha matado, percebi também que o Juiz não tem segurança, a 
câmera só o filma e a porta ficando aberta podendo acontecer qualquer coisa. 
No relato do Juiz ele falou que tem medo de trabalhar no Fórum e, 
principalmente, quando largar às 12h notei que: mesmo ele com seu carro e 
dinheiro fica venerável igual a mim. 
• Foi ótimo, nunca tinha visto um júri, para mim, foi uma experiência muito grande, 
primeiro porque o juiz explicou como funciona um júri. 
• A experiência no tribunal não foi muita, cheguei na hora da sentença, mas foi a 
minha primeira vez e não vou esquecer.  
 
19.  O que vocês pensam sobre os Direitos Humanos? 
• Do século XX a XXI houve uma ampliação dos Direitos Humanos. Através do 
conhecimento dos Direitos humanos, pode-se chegar a combater com as 
indiferenças sociais. Quando se tem o conhecimento do direito e o mecanismo 
para reivindicar a probabilidade cresce para que os Direitos não sejam violados. 
• A minha visão sobre os Direitos é as várias conquistas que nós lutamos para 
conseguir nossos direitos, mas sabemos que esses direitos são violados. Todas 
as pessoas têm o direito de ir e vir para qualquer lugar que seja, direito a saúde, 
a emprego. Eu acho que crescemos regredindo por falta de políticas públicas e o 
descaso do governo. 
• Minha visão dos Direitos Humanos – tive muitos conhecimentos básicos sobre 
os Direitos, como: suas leis e artigos, os códigos penais. Vi nesse curso uma 
preparação para fazer Faculdade de Direito. Na realidade não sabia que 
tínhamos tantas leis e tantos direitos. Achei muito importante ter adquirido esses 
conhecimentos sem pagar nada. Estou me sentindo muito importante e com a 
realização desse curso adquiri muita experiência. Valeu. 
• Minha visão é trazer, inicialmente, algumas definições sobre direito e moral. O 
Direito é a ordenação heterônoma. Afirmam que o Direito é uma ordenação, pois 
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estamos nos referindo que nenhuma sociedade poderia substituir sem um 
mínimo de ordem, de ação e solidariedade. Se a ordenação é a Lei, importante 
diferenciar entre Direito e Moral. 
• Direitos Humanos é algo que nos é concedido quando temos nossa condição de 
vida violada. É igualdade para todos, não importa a raça ou a condição. É ter 
vida livre para opinar, dizer sim ou não naquilo que acha ser bom ou ruim para si 
ou para outros. 
• Tive conhecimento que foi garantido na Constituição Federal de 1988, onde 
foram reconhecidos os direitos da mulher e o direito de igualdade entre homem 
e mulher, direito de ir e vir, a proteção especial da mulher no mercado de 
trabalho, o planejamento familiar, como uma livre decisão do casal, e muitos 
outros direitos. 
• Consegui aprender e conhecer os direitos e os valores de todos os seres 
humanos através das Leis da Constituição do Brasil e do mundo, independente 
da raça, cor, etnia, riqueza, pobreza, bom, mal, deficiente ou não, com violência 
ou não. Somos filhos e filhas de um mesmo Pai – Deus. Cidadãs e Cidadãos do 
mundo. 
• A minha visão sobre os Direitos Humanos são conquistas que lutamos para 
conseguir e que muitas vezes eles são violados. Toda pessoa como ser humano 
tem direito a possuir para ela e para sua família o que seja necessário, ninguém 
tem direito de tomar outro ser humano como seu escravo. Os Direitos Humanos 
é uma Lei que está na Constituição Federal mais que os homens se referem só 
a algo que não é importante. 
• Eu aprendi muito sobre os direitos das mulheres, esta eu não sabia. Desde que 
eu entrei no curso fiz de tudo para não perder um dia de aula, porque é a hora 
que eu mais aprendo. 
• Vimos em vários aspectos o que as mulheres, principalmente, conseguiram: de 
ser cidadã, direito de votar, igualdade, mesmo que essa igualdade tenha ficado 
em alguns pontos do papel. Depois de tanta luta conseguimos outros direitos. 
Mas com o passar dos anos, esses estão em sendo violados de maneira 
absurda. A cada hora morrem pessoas sem assistência médica, o desemprego é 
bastante assustador. Diante dos assuntos abordados no projeto e a realidade da 
vida, eu acho que crescemos, mas estamos regredindo por falta de políticas 
públicas e o descaso do governo com a sociedade que lutaram e ainda luta por 
igualdade. Hoje temos a desigualdade cada vez maior. 
• Está sendo muito esclarecedor, particularmente, no que refere a Constituição 
Federal e também mais conhecimento no uso jurídico em favor das mulheres. 
Enfrentamento a violência é uma atuação necessária.  
• São os direitos que cada ser humano precisa para viver melhor numa sociedade, 
como a vida, saúde, segurança, liberdade, escola, sexualidade, lazer, etc. os 
nossos direitos devem ser respeitados e nós devemos respeitar uns aos outros. 
• São direitos que visam uma melhor qualidade de vida. Direitos esses que os 
seres humanos deveriam ter e não tem. Os direitos das pessoas devem ser 
respeitados sem qualquer distinção se pessoas. 
• São direitos que visam uma melhor qualidade de vida entre os seres humanos, 
tais como: direito à vida, a segurança, a liberdade de expressão, a sexualidade 
plena, ao lazer, a participação na vida política e cultural do país, a um meio 
ambiente preservado, entre outros. Eles devem ser respeitados por todos e 
todas, sem qualquer distinção entre as pessoas que deles necessitam. Como 
humano quero ter direito a amar e ser amada, cuidar e ser respeitada, sair e 
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voltar, brincar e ser feliz, chorar e tomar a decisão certa, errar e ter como 
acertar, sorrir e fazer feliz, ter alguém para poder assumir.  
 
Encontro de Avaliação Final da Equipe: 
Foram realizadas 05 avaliações ao longo do curso com objetivo de verificar o 
andamento do projeto, bem como as dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento 
das atividades planejadas no Plano de Ação.  
 
Com as avaliações periódicas identificamos a necessidade de uma mudança no 
cronograma de atividades devido a dificuldade que tivemos no campo do Direito em a 
agendar encontros com os/as profissionais da área, visto que era difícil compatibilizar os 
horários do/a operador/a do direito com os do curso. 
 
As avaliações foram necessárias para que os objetivos finais do projeto fossem 
alcançados de maneira crítica, produtiva e satisfatória. A avaliação final também foi um 
instrumento essencial para repensarmos práticas e métodos bem como pensar em 
novas alternativas, programas bem mais ampliados, entre outras reflexões. Algumas 
questões foram trazidas ao projeto com a conotação de surpresa ou seja, de não 
previsto no projeto mas que demandaram uma dedicação maior da equipe em viabilizar 
sua resolução. Questões como preconceitos ou visões fundamentadas em aspectos 
culturais devem ser tratados, sob uma ótica reflexiva e crítica, de forma mais 
aprofundada no próximo ano do projeto Dessa maneira, a avaliação trouxe reflexões 
muito positivas posto que nos fortaleceu coletivamente e que com os subsídios por ela 
(a avaliação) trazidos, passamos ter uma clareza para um replanejamento mais efetivo. 
 
Avaliação da instituição 
 
Como a avaliação foi realizada?   
Através de observação, diálogos formais e informais com as participantes, aplicação de 
questionários e técnicas de avaliação participativa. 
Foi realizada ao longo de todo o processo, uma vez que a metodologia de produção dos 
seminários e de reuniões posteriores reflete a construção de uma cultura de avaliação 
das ações executadas ao longo do projeto mesmo, ao garantir que as atividades fossem 
avaliadas paulatinamente à sua realização. Exemplo de que essa metodologia foi 
apropriada pelas participantes e até ampliada em suas vidas são falas como: “aprendi a 
me questionar, a me impor, a refletir em tudo que faço na vida”.  
Por outro lado, o projeto também apresentou excelentes resultados nas discussões de 
dois temas específicos: saúde sexual-reprodutiva e política. 
Os efeitos das discussões e debates sobre esses dois temas nas vidas das 
participantes são marcantes nas falas e nas respostas dos questionários de 
avaliação final. Para a pergunta “qual o assunto de que você mais gostou?” as 
respostas foram do tipo:  
“DST/AIDS e meio ambiente’, ALCA, meio ambiente, questão racial e política”. Essas 
respostas  
devem ser analisadas no contexto inicialmente levantado pela equipe pedagógica, em 
que se constatou que a maioria das mulheres antes de entrar no curso não se 
interessava por política, não falava sobre meio ambiente e tinha vergonha de discutir 
questões relativas ao corpo e à saúde sexual. As falas posteriores denotam bem os 
resultados obtidos com esta primeira fase do projeto e dispensam maiores comentários, 
dada sua expressividade: 
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“é necessário aprender que a política é algo presente, vivo entre nós”. 
Agora sou uma cidadã com conhecimentos mais amplos e me sinto uma 
verdadeira e consciente jovem eleitora” 
Política é o seguinte, ganhar a eleição não é ser dono do país, mas é quem 
fica sobrecarregado de procurar melhorias, ajudas, procurar fazer algo de 
melhor pro país e não só pelo rico, principalmente por todos” 
“que a mulher não serve só para ter filhos, cuidar da comida, servir ao 
marido e obedecer ordens, mas que ela deve e tem o direito de estar 
presente na política, na educação , na medicina, que deve ser independente 
com seu trabalho e que também saiba se prevenir de doenças” 
 
Como é que o Grupo Mulher Maravilha avalia os efeitos do projeto a longo 
prazo? 
 
Com o aumento dos conhecimentos adquiridos, se percebeu que as pessoas estão 
mais conscientes de seu papel na comunidade e na sociedade. Isto fica palpável nas 
diversas inserções que as participantes desse projeto estiveram ao longo do ano, 
atuando junto a redes e fóruns de forma intensa e participando de momentos 
importantes da história contemporânea 
 
Há um follow-up para verificar em que medida os conteúdos do programa são 
acolhidos e aplicados pelas participantes? 
 
O projeto “ponte” Feliz da Mulher que se Organiza” está favorecendo a articulação das 
mulheres mesmo no final do ano e no mês de janeiro época em que geralmente os 
movimentos reduzem suas atividades. Em Afogados da Ingazeira já estão sendo feitas 
as articulações e no dia 21 de dezembro será realizada a pré-seleção das mulheres 
para o curso que se realizará naquela região em 2006. No dia 28 de dezembro/2005, 
em Nova Descoberta, Recife está prevista uma reunião de planejamento de 
continuidade das ações. Ficou agendado o primeiro encontro ou reencontro das 
promotoras dia dois de fevereiro em Nova Descoberta. Dia   07  de janeiro  será 
realizado um encontro de planejamento com a participação de uma educadora do 
projeto, a Dra. Lucidalva-advogada a equipe técnica de Recife e do Sertão,  para 
preparar o primeiro encontro no interior agendado para os dias 17, 18 e 19 de 
fevereiro/2006.  Dia 11 de janeiro/2006 será realizado um encontro com estudantes da 
universidade que irão, juntamente com as promotoras, implantar um Banco de Direitos 
na comunidade de Nova Descoberta. Assim, as mulheres poderão continuar 
repassando o seu saber. 
Enquanto atividade de acompanhamento e seguimento, as atividades vão  continuar se 
realizando  com um formato diferenciado, considerando que agora, além da formação, 
haverá ação, prestação de serviço direto à comunidade, restando apenas um pouco de 
recursos principalmente para transporte. 
A manutenção das reuniões é considerada pela equipe pedagógica como um índice 
muito positivo sobre a continuidade e seguimento das reuniões, uma vez que o 
interesse se mantém em bom nível. Entretanto, apesar de termos considerado este 
primeiro ano muito importante, acreditamos que certos encaminhamento  deverão ser 
priorizados, como por exemplo: trazer de volta aquelas mulheres que por algum motivo 
se afastaram; aprofundar a formação através de contatos com especialistas das áreas; 
realizar acompanhamento mais sistemático das atividades realizadas pelas mulheres 
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em suas comunidades e locais de atuação, com vistas a assessorar de maneira mais 
precisa.  
Quanto à dimensão dos impactos da ação formativa, embora pouco mensurável, 
podemos refletir, através de registros produzidos pelas próprias participantes, que não 
só elas foram beneficiárias,  como também perceberam os impacto nas pessoas com 
quem convivem: 
 
”(aprendi) a ser mais compreensiva com meu povão em casa” 
“(aprendi) a educar meus filhos e a me relacionar melhor com meu 
esposo” 
“temos mais clareza do que é ser político ou militante político”; 
 “aos poucos começo a entender que faço parte da política e que ela 
é algo importante no meu dia a dia”. 
 
 
Além de mudanças nas formas de pensar e sentir o mundo, percebemos que algumas 
mulheres se engajaram mais, nas atividades de sua comunidade e outras até mesmo 
no Grupo Mulher Maravilha, participando constantemente de outras ações 
desenvolvidas pela instituição. Pelo menos uma delas apresentou mudanças do ponto 
de vista econômico a partir da participação no projeto. Melhor e mais qualificada 
participação, maiores índices de empoderamento nas ações coletivas, e mudanças nas 
formas de ver, sentir e agir no mundo são resultados bastante expressivos que nos 
animam a continuar com a formação dessas lideranças. 
 
 
Como e onde poderão aplicar os novos conhecimentos e habilidades 
adquiridos? 
 
De acordo com o projeto, as diversas atividades desenvolvidas nos seminários, oficinas 
e encontros possibilitariam o desenvolvimento da consciência política d@s 
beneficiári@s, podendo ser verificado nos depoimentos d@s mesm@s. 
Esse conhecimento e habilidade adquiridos lhes proporcionaram uma nova forma de ver 
o mundo. Irão protagonizar, em sua comunidade, ações, tendo em vista a construção da 
cidadania. Poderão influenciar os meios em que participa, em conselhos, encontros, 
igrejas, sindicatos, com maior desenvoltura e conscientes de seu papel de irradiador de 
idéias com formação política de base. 
Essas participantes serão as futuras lideranças locais com as qualidades que a mesma 
deve ter: democrática, politizada e animadora. 
 
 
7. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO 
 
Os objetivos propostos no projeto foram alcançados de maneira satisfatória, 
considerando que a metodologia aplicada favoreceu no processo de formação da 
consciência crítica do diálogo e principalmente para a participação das mulheres em 
busca dos direitos, do acesso à Justiça e para o exercício da cidadania. Tudo isto foi 
observado a partir do entusiasmo, do compromisso, e do desejo do aprender fazendo, 
estimulando o desenvolvimento pessoal e coletivo. 
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Outro fato a considerar é a elevação da auto-estima, quando as mulheres começam a 
se perceber enquanto sujeitos de direitos, transformando as relações de conflito e poder 
existente nas relações afetivas sejam no campo pessoal, familiar e comunitário. 
 
Compreendemos, que neste processo de formação é preciso observar as 
particularidades de cada mulher, respeitando-as no seu tempo, sua dinâmica de vida, 
onde, neste contexto, observamos que o crescimento não há de se manifestar de forma 
homogênea. Contudo, consideramos que o processo educativo é lento e que as 
pessoas são diferentes em termos de comprometimento com a luta e grau de 
consciência crítica. Podemos constatar que, enquanto algumas mulheres avançaram 
muito, outras ainda estão percorrendo o caminho. 
 
O alto índice de participação das mulheres nas atividades tanto da sala de aula, extra-
sala e demais atividades previstas no projeto, foi mantido de forma constante e pode ser 
considerado alto, se compreendido a partir do contexto especificado para o conjunto 
das participantes. Um outro fator bastante relevante nessa análise, o grupo que iniciou o 
trabalho, praticamente foi o grupo que chegou ao término deste primeiro ano. Este 
também é um excelente indicador em um programa de formação.  
As ações programadas foram realizadas. Contudo, os resultados não são homogêneos, 
considerando que o processo educativo é lento e eu as pessoas soa diferentes em 
termos de comprometimento com a luta e grau de consciência crítica. Podemos 
constatar que, enquanto algumas mulheres avançam muito outras ainda estão em 
trajetos diferentes no caminho. Compreendemos que é  um processo absolutamente 
normal posto que nos baseamos nos limites e potenciais de cada uma, respeitando 
também o movimento que o próprio grupo construiu. 
 
8. RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Quanto aos êxitos alcançados, pode-se mencionar que muitas participantes voltaram a 
estudar, fizeram curso de informática no próprio GMM, outras tiveram um envolvimento 
político preocupando-se com as eleições, desenvolvendo o senso crítico político com o 
poder de persuasão. Participaram e inseriram-se nas lutas de desenvolvimento sócio-
político ligados à terra, á mulher, à criança, à saúde, à cultura. Participaram ativamente 
de conferências temáticas tendo inclusive sendo eleitas como delegadas e por fim, 
quatro dessas mulheres passaram a fazer parte do quadro social do Grupo Mulher 
Maravilha. Outras duas mulheres participantes do curso foram escolhidas pelo GMM 
para  participarem da coordenação de um mini-projeto com o Tema: “Feliz da Mulher 
que se organiza”. Esse projeto terá a duração de quatro meses  tem como objetivo 
animar a organização das mulheres e articular para as comemorações do Dia 
Internacional da Mulher e outras datas durante o período. 
 
• Vinte e uma (21) mulheres capacitadas e com um nível de compreensão sobre 
os Direitos Humanos das Mulheres e o acesso à justiça. 
• Participação das mulheres em parceira com a UNIPRED - Unidade Policial 
Contra as Discriminações-Polícia Civil no enfrentamento a Violência Contra a 
Mulher 
• Ações preventivas no bairro de Nova Descoberta, sendo distribuição de material 
educativo, caminhada pelas ruas do Bairro, oficinas e palestras nas escolas 
sobre a temática da violência contra a mulher. 
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• Realização de uma Roda de Diálogo sobre o tema da “Violência Contra a 
Mulher” no Bairro de Nova Descoberta 
• Fortalecimento dos Grupos de Mulheres 
• Participação em eventos, seminários, campanhas, conferências, Tribunal de 
Júri. 
• Participação na Mídia Comunitária 
 
Participação das mulheres como monitoras dos temas aprendidos, na realização de 
oficinas, palestras com as mulheres de sua comunidade. 
 
• Desistiram porque conseguiram emprego: Ana Francisca, Ana Rôse, 
Enelijam Rodrigues, Hélia Felix, Janete Apolinário, Maria Cristina, Maria da 
Conceição, Marli Márcia, Severina Vitor. 
• Desistiram por motivos diversos (falta de integração com o grupo, estudos, 
outros cursos, carga horária extensa, saúde) : Adriana Maria, Dayanne 
Priscila, Fabíola Cíntia, Luciana Veronêse, Lucileide Rocha, Maria Geisy, 
Marineide Xavier, Rivânia Rodrigues, Sandra Cristina.    
 
Inscreveram-se no curso 39 (TRINTA E NOVE) mulheres, sendo: lideranças 
comunitárias, donas-de-casa, conselheiras saúde, delegadas do orçamento  


















9. DIFICULDADES E OBSTÁCULOS 
 
Em termos de dificuldades, a mais expressiva foi o fato de nem sempre podermos 
contar com a presença de algumas técnicas que antes haviam se comprometido, 
principalmente pelo fato das mesmas desenvolverem atividades junto a outras 
instituições e movimentos, o que sobrecarregava suas agendas.  
As atividades foram garantidas pelos técnicos internos do Grupo Mulher Maravilha, 
quando não foi  
possível adequar o cronograma às agendas das pessoas convidadas. Contudo, o 
trabalho não teve prejuízo algum porque conseguimos garantir todo o desenvolvimento 
das ações respeitando o planejamento inicial, tanto das temáticas quanto das datas. 
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Outra dificuldade é que  a coordenação do projeto teve que ficar com uma das  
educadoras que não tinha experiência em coordenação de projeto e isto sobrecarregou 
outras pessoas da organização principalmente no controle da parte financeira. A 
finalização dos relatórios e de outros documentos também terminou ficando com a 
equipe administrativa do GMM e isso causou um certo atraso do envio da prestação de 
contas ao comitê. 
 
10.  GESTÃO 
 
De que forma participa o grupo alvo na realização do projeto? 
 
Este projeto foi gerado já com uma perspectiva participativa, uma vez que seu 
planejamento foi realizado em reuniões e encontros com as mulheres que mais tarde 
iriam compor os grupos. O planejamento foi participativo até na inclusão das 
companheiras do Sertão que, fosse através de telefone, fax ou carta, colocavam suas 
opiniões e idéias na roda de discussão. As opiniões iam e vinham e assim foi sendo 
construído o texto original.  
Em seguida, ao longo do desenvolvimento das atividades, a prática de sentar para 
conversar e planejar  conjuntamente foi solidificada e esta passou a ser uma das 
atividades do projeto. 
O grupo alvo foi envolvido também na avaliação do projeto. O projeto utilizou o recurso 
da avaliação ao final de cada atividade para realizar processualmente o 
acompanhamento e contemplar a dimensão participativa. 
Os instrumentos utilizados, ora orais ora escritos, buscavam estimular as participantes a 
se posicionarem sobre a atividade em questão e argumentarem sobre suas opiniões. Ao 
final do ano foi realizada uma avaliação escrita sobre os efeitos do projeto sobre a vida 
e as opiniões das participantes. 
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